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Oo;ot$aiben oon eelot-QSetong $dtten fid2 teinen

&Ztreffercn unb otirbigeten Qiedretet iftet 9teligion
6urn florrg$ulu (QSettrater) urd$len t0nnen olo 9icnDon.
$)enn teiner uror rpie et beponbett in ben cftboiafif$en
gitten unb Gebrduden bet QSotodtet. €s pcr i$m ein
lleid;teo, bie uetid2iebenen 6heitfo$en cuf oltbciafif$e
unb o[s QBu$e fiit bie mcndletlei QSetglelTungen unb QSetfellungen gegen cltee fre$t unb
pbet bie
6lutarr Q3roud; eine entipre$enbe Ge[bfumme
et
eineo
beftimmen.9c$
6tii$e
Oiilneopfets
Qlrt unb
3u
rrto $ong$ulu bei $o$6eiten ban €rouctt ooll3og, mot
{Be ife 6u ldSIid1ten,

iclbitucrftdnblid2. 9lber oudl bei onberen leltli$en %nIriffcn ocr et ein gern gele$enet 6oft. Ronnte et bo$ Die
?[rrrrrelenban bis in bie tiele{ladlt $inein ouo bem tei$en
€d;a$ ber otten 9lldrd2en unb 6cgen burdl feine cn6lct;e nbe unb onfd2ouli$e @6ii$lweife wa$ erfclten.
?lto fto$cionbciof be[c$ er ben Q3oritobcicf gegeniibet
clrrc geoiiie lJberlegen$eit. QSot oie[en, oielen $clren
rp(rr ct einmof, eigentlid2 nut befud2ooeife, na$ €,elotQlt'torrg gefommen. 6eine $rau unb feine Rinbet lotte

ct

rrrrr flafoion 6uriidgeloffen. 9tbet bco, oco fo mont$or Srrrfrrl in ber $rembe tut, tat er oud2. Gr oer$eirrrle te fl$ ln bcr $rembe 3um 5oeitenmal unb oetgo$

ob ieiner 3oeiten $tcu $eimot unb {Beib unD $linb, bie
er om $?o!cicn 6uriidgelcffen lctte. 9ie 8.elot-%etonget
freuten iidl, bcft Oicnbon burd2 feine Q3er$eitctung mit
$nbu Siter einer ber i$ren ourbe unb mdflten i$n botb
nccf feiner $oc!3eit 6u iftem Song$ufu.

9cr 6tot6 ber Sefof-QScionger cuf i$ren $angfulu
rpnt pollberccftigt. $otta fi$ bo$ fetbit mand2et cusnrdrtige $onglutu 9iot bei bem gef$eiten 9ionbon.
Oolcnge bie ee[ot-Q3atongar einen fot$ f[ugen, cufgetuedten, in ber 9teligion unb ben 9itien bet QSdtet
brrrcl2 unb burcl2 batuctrbettan pong$ulu $ atten, lnt1tlen
fie iid2 ben beiben fremben 9leligiorren, bem $elcm unb
benr €$riftentum gegeniiber itort unb unbeiiegbor.
Qldl, lie a$nten io nid2t, ba$ 9jcnbcn, gercbe ureil
er bie 9letigion ber Edtet beffet unb gencuet fcnnte ols
fie o[{e, innetti$ oit oon nagenben $oeifeln gequdlt
ururbe.9lein, fie ulu$ten nid2t, bofi in bem tiefflen $er6en
ilreo in fo gutem 9tufe ite$enben Scng$u[u ein 6elnen
unb 6u$en unb QSerlongen nodl einem ifm ietbit unbetcnnten €toos uror, beifen Grfiitlung ifm bie ottboicfii$e ?ieligion ni$t i$enfen fonnta.
QSon $ofr 3u $a$r urutba boo btdngenbe Q3erlongen

unb unrulige 6u$en in i$m itdtfet unb itdrfer. UnD

mit ilm bie fd2redlid2e,ller6- unb mmferid2iittembe €rtenntnio, ba$ bie olte 9aiofreligion, beten QSerheter
et @or, bieleo 6e$nen unb Qierlcngen, nie, nie ftitlen
f0nne.
Qlbet et, ber $ong$u[u burfte [id2 bod2 nid2t frcgenb
unb fu$enb einet onbern 9tetigion 3uoenben. $ubem

Srcu QSolian, $ouberpdefterin, unb cto fotdle
ganaao
il2r
Seben mit einem Suftgeilt oetmdt1tl,
fiir
Jllcl2c lfr, tuenn fie ifrem Suftgeiit, bem geliir$teten,
rrritc(2tigcrr 6clroedgott (rcbic bo$ong), bie €teue bredsen
urrb il2rrr ben ifm gef0renben $lo$ in i$tem $et6en
ro(rr' [cinc

rr('r'rr)citJcnl rpiirbc t
?lrrb boctr rrrtrfitc ficl2 Ojottbcn gcftefen, ba$ eo getobe

rrrr$ bt'r ?\rrilrrrrlrctrrf [citrct $tau ruot, ber in i$m otlerle I rrrrllrrtc tlurcifcl llcutcclt I2attc. {Beit feine $rau immet
trilrrtlicl; gr'rucfc'rr por unb bie $ouberptieitetinnen oon
'5clo0-QSctong erftdrt $olten, ain luftgeiit, bet [id2 mit
ll;r: ucurn<iflen wolle, plage iie fo longe,bio fie ilm 3u
rt'illcrr fei, Iie$ er fleine $tou l6\ieblidl, urenn cud2 nodl
larrgcm inneren Siberfltteben, mit Dem Suftgeiit oert1eiratcrr unb fie untet grofien Untoiten 3ut QSclicn mod2en.

t)offtc cr bo$, bc$ fid2 Dcnn ber Gefunbleito3uftonb
fcirrcr' grau beffern urtirbe. ?lbet feine $offnungen outhcrr id;m<i$lid2 betrogen. 8ro$ ollet Unfoften ttct bei
fcirrcr grou teine Qlnbetung Aum Q3e[fem ein.
?tuc! mo$te i$m bet Gebante on bcs ettrunfene Rinb
fciner grou mond2mol 3u fd2offen. Snbu Sitet urot,
alo cr fie 3ur $rcu na$m,{Bitoe unb lotie cuo etitet G$e
trruci Rinbet, einen 6o$n,8itet, no$ beffen 9lcme fie
frrrStoeg no$ 9oicfuleife $nbu Siter (2tutter oon Sitet)
1it'rrannt @urbe, unb ein 8,b$ter$en ?iifcn. 9/lit 9lttn,
fcincnr eturo [ed2o 9/lonote clten €0d2tetd2en, boo i$m
ijrrbu Siter olo erfteo Sinb geboten $otie unb bet etpc
fiirrf fiol2re 3dllenbe 9lifon oof[ten fie eineo €ageo oom
?lciofclb feimrubem unb ben breiten QSoritoflufi mit
I
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unSdlfigemol iibetqueten.

i$rem tleinenglod;e n ulie

fd2on

fo itilt

6trom in

€ie befcnben flicf no$ ni$t in ber gltitte beo mddltigen
6ttomeo, alo pli!$li$ ein id$et 6tutm in 3if$enbem
$om bie buntlen flBofiet bes Q3arito aufpeitfd2te unb
bur$ fein urilbes {Diiten unb teuflifd2es eoben ben fonft
Dcfinftiesenban

toienbe Grtegung

brcd2te. ger oufgerei6te llurolbtiefe bdumte fi$ gtim'
rnig orrf unter ben fd2outigen 6$l6gen beo toienben
6turmes. Gin loutes Siidlen unb €ofen, QStcufen unb
Q3ronben erftillte bie 8uft. $n roenigen 9[ugenbliden

rocr bet tleirre giod2cn giorrbono ein untettbates Opfer
ber entfefieltcn €[entettte. Oionbon lielt fein Rinb,
bie tleine 9llin, feft unb fdrnpfte mit 9lufbietung c[ler
Rroft mit ben pilben {Bellen bes oiitenben {Bofiero.

$nbu Sitet iud2te i$re gtifon 3u rctten. QI\o itlt 9ltonn
fo!, bo$ fie fid2 ielbit toum melr iiber {Bcffet l1otten
tonnte, pollte et i$r bco fiinfiii$tige 9lldbd2en obnefmen.
Ql.ber bie Scft outbe ifm 6u f$wet. 6leid2 einem pi[[enlofen Opielbol[ urutbe et Don ben {Bogen unb {Bellen
cuf unb niebet geoorfen. ?I[s er feine lelte Rrcft retfiegen friflte, liefi cr irr rctlofer QSerSureif[ung 9tiian loo,
glodl ein pcormc[ tou$te ber bunfle fltdb$entopf mit
ben ongitgeureiteten ?Iugen ttnb ben id2urot3en $coren

ous bem gelben 6iid2t unb rueifien 6$aum beo 3iit-

nenben {Baflfero cuf, um bcnn 6u uerf$oinben.llnb mit
bem QSerf$urinben bee J?inbee Iegte fid2 bie upilbe {But
Det cufgerei6ten €temente. 9ie 6d2ifibriid2igen, bie
ueqoeiffungsoo[l um ifr Seben tcngen, tonnten piebet
bcs ferne, lelteUlet arbfiden, ?lber es urat fo fem, fo un-

I

crrei$bor fern. Senn i$nen ni$t bie 9orfteute mit
rettenben 9lc$an 6u $itle geeilt urdten, $iillen oud2 fie
irr bem gtofien Soffer ifren €ob gefunben.$n bet $rti$e
beo onbeten 9Jlotgeno fanb mon ben entfeelten !eid2nom bet fleinen 9ti[on. $nbu Sitet unb i$te tleine III:in
logen fie bernb unb fd;urer trcnf bomieber, iobo$ 9ionbcn
flein fe$teo 6e[b btongeben mu$te, um bie im {Boiier
bur$ ben grofien 6$redenoertorcn gegdngenen 6eelen
feiner $tau unb ieineo Rinbes butd2 ein Opfet oon bem
{Bofflergott 9iotc 6utiidetbitten 3u [o[fen. 9[ber ben €ob
bet fleinen 9lifon tonnte et nid2t ,;d$en" tofien, bo ilm
bo3u bie n0tigen Gelbmittet fetltten, Oolonge cber cn
bem Soffer, bos ben €ob bes Rinbes oetl$utbet $alte,
fe ine ,,Q3[uttc$e" genommen wct, fpnnte bie 6eele bes
Rinbes ntd2t 3ur 9lu!e tommen.
{Io$ nd$er als bet pt0$tid2e 5ob bet fteinen 9tifon
ging ilm no$ $<rfren lcs Oterben feines eigenen, etulc
uier $ofte a{ten Rinbes, ieines tb$ter$ens Oentiong
6u $eqen. 8onge, longe trdntelte bog Rinb unb bie
teuren gaubetprieitetinnen $oIten olles getcn, um mit
$itfe i$ret Suftgeiftet ben biifen Rtcntfeitsgeiit 3u beroegen, oon bem Rinbe cbtoifen 3u mo[en. %bet alles
Ucubarn unb Opfern $ctte teinen $ert. ... Umfonft
Ilotten i$nen bie G$riften pon €efof-Q3etong geraten, bie
fleine otme 9enticng nad2 ?llengfatip 3um 9lliffionc 3u
bringen ober i$m urenigfteno Surmmebi6in 3u geben.
?(ber $nbu 8iter, bie fetbit Q3clion urc, ooflte nid2to oon
$riitlid2et fl?ebi3in uriffen unb nid2to oon bem fiiifionot
l)tiren. . . Scum ober uror ber ?ltem bes tleinen ?/tribd2ene

I
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cbgeriifen, ttodlen auo 9lcfe unb 9llunb un3d$lige
{Bfirmer larcuo. 9amit nrcr ber Gfaube 9ionbcno cn
Die Runit ber QSolion in bebentli$es g8anten gefommen.
?[c$, unb bo tocr no$ io oieleo, io nieleo, bos in bem
$eqen beo Song$ulu bere$tigle $ureifal on bet Rtaft
unb $ofr!eit unb $uoerfdiiigteit bet alten 9ciofretigion
erpe dte

.

flDorum mufiten

3. Q3.

bie

abgefd2iebenen

Oeelan ber ttrmiten ber 9lrmen, bie $iet ein Seben uoll
9/liilt f cl un b €ntbe I rung butd; litt en l1 atten, ou$ btilb en
$eimotloo unb obbc$[oo, ofne ie 6um $deben fomman 3u
t0nnen, $erumirren? Unb bos a[[ae nut aus bem e inen
6tunbe, rueil ifre ?lngeDsrigen nic{;t bie n0tigen 6etbmitte t be io$en, um fie ino,,6e e[enborf fiiften" 3u loffen.
Un3iiftig piele $orum in ilm $eil$ten 9lntpott.

Unb fd2lie$titt Se$)ab eo bod2 einmcf, bofi 9jonbcn
ben 9llengtotiper €uangeliften bei einam feinet Q3efucle in 9elof-QSetong cuffud2te, um Don ilm 2lntuoott
3u erbitten ouf bie utelen, forbemben $tcgen feineo

$et3eno. 9ie $eiben oon eefot-Q3etong gfoubten, 9ianian piitbe ben TAerrgtotiper Gucngeliften unb fpdter
oudl ben /Jtiffionor [o genou auofrngen unb ouofotfd2en,
um banGfriftan urlfo glrbfiercn {I}iberftanb teiften unb
fie mit feinen gefcl2citcn Gegcnbetpeifen beiiegen 3u
f0nnen; unD freuten iid2 inr 6tit(crr iiber ben 9/tut ilteo

$cng$uhr.

6ie llalten leine 2tfnung oon ber gto$an Qlnberung,
ii$ in bem $et6en unb in tret Gcbonfenucelt ilteo

bie

$ong$ulu uol[309. 6or bcrlb ertcnnte 9ionbcn, bc$
i$re $urd2treligion 3u bat $rolbotid2aft beo €$tiiten10

trrms in fo gta[[em, uniibetbrfldboten 6egenic$ ltet2e,
ruie bie fdlutot3e ti'r'dlt 6u bem ionnenfel[en €cge.
llnb mit bieiet €rtenntnis utct fein Gntfd2lu$, bur$
ben feinem Seben ein gon6 neues $ie[ unb eine neue
?tid2tung gegeben roetben follta, fettig. €r, bet Fcngbulu pon €elof'QSetong oollte a[[ ban Geifiern beo
$immelo unb bet Gtbe, bet 8uft, beo {Bolbes unb bes
{Baffero ben gliiden te$ten unb iid2 bem €u$on $efuo
6uoenben.

$riifer

t1alte

et immet geglcubt, fer eulon $e[ue

€$riften enllprcd1e bem glcoing Sempon €elon bet
gcicfreligion. %ber. urie botb mu$te er erfennen, Do$
gicuring €empon Ee{on, bet ncdl bciotifd2em Glouben
ben obgefd2iebenen 6eelen ben $ugong ins Oeelenboti
Der

oetl$alll, obfolut ni$t mit Sulon $e[us oerglid;en
perben t0nne. €ulcn $efuo, ber 6o!n bes gro$en
Gottes $otte fein QStut fnr Die crme, [iinbige flenfd2$eit
uetgofflen unb fie butd2 feinan 9ob ous bet Gepolt bes
t3Ofen loegefcuft. €t lelbll bercitet ben Oeinen einen
cuigen QSleibeplo! bei i$m in bet 6tcbt 6ottes. €r
fctbft ottl bie butc{2 ieinen Opfettob etl0iten 6eelen 6u
fi$ lolen unb fie feinem Q]ctet, bem gtofien 6ott, o[o
icine Q3tiibet unb 6d2maftern Sufii$ten. . .. Sas ulot
irrr Q3ergleid2 3u biefem 9l$on $efuo ift 9tcuring eempon eelon unb fein Setf? . . . fii$t im €toume fie[ es
ibrrr ein, bie 6ee[en ber QSetltotbenen 8u fid2 cn Den Od
lrcu luftgeiiter 3u lolen, o nein. gtctoing €empon Selon
rpolltc feine Gemeinfd2cft mit ben 6eelen ber ?[bgefehir'bcrrcn faben. Stt lie pct bos OeelanDorf bc. Qlber
11

nid2i gicuring eempon eefon btod2te flie bott$in. 9ur$
ieinen 6tlouen eelon lie$ ar bie 5eelenber QJetitorbenen
fiir bie uon i$ten Qieruronbten untet gro$en llnfoften
,,bao 6eelenborf gegeben" @urbe, bortfin bringen. €u$cn $efue $otte frir bie bem Q3iifen oerfflauten 9/leni$en
fein QSlut uetgofflen unb iie mit feinem Q3[ute 3u ieinem
€igantunr loogetouft unb 3u feinem €igcntum gemo$t,

. . . llrrb gtoming eempon €.elon? Er. $otte cu$ Q3tut
uergoflfen, abet nid2t iein eigeneo. .. .
gta$Danr Oionban einmol einen QBlid geoorfen f ctte in

bie $alle,ti$tc,[onrrige {De It be t 6otteereligiott,Die fi$ ifm
gab eo fiir if n fein $rrrtidme ft.

inCuforr $efuo uffcnborte,

6ein Gntfcblu$, €$tiit ruerben 6u uro[Ien, entfeffelte
6tutm Der Gntriiftung untet ben $eiben oon
gelof-Q3etong. 9ie €$riiten oon teloFf,etong mutben
mit $a$ nberl$tiltet, llnb 9ianban fetbit fud2ten fie
bur$ gute unb bilfe {Bode oon feinem €ntfd2tu$ cb3u'
bdngen. ,,{Iein, bu oitft bod2 nid2t fo bumm fein unb be in
$ong$ufucmt mit feinen €fren rrnb Q3orteilen oon bit
ruerfen I Ocnt bod2 rrut borcn, bafi blr olo $cngfutu
oom ,,$tonbienft" ftei biit. O<r3tr btingt bir bein QImt
bod; manc$err Gulben cirr bci Srauungen obet beim
E$lidsten uon 6trcitf<rcl2cn." glber olle ifte {Bode gliteinen

ten cn ibm cb tuie glegenttopfett non QSononenbfdttetn
unb [iefien feinen €ntf$lu$ unbcrtil2rt.

9er grtifite $einb Oicnbotts nrtttbe i$m nun feine
eigene $rou, $nbu 8iter, bie $otrbcrprieftetin. Qlber
gionbcn tiefi ii{ nid2t irre nrc$en. 6ein Sang$uluamt
[egle et nieber unb bot um ecuiunterid2t.

t2

;il;;ffiil;;;;ilffi;ffi
fcblcb getren,

cr uollte ni$t oltein ous bet lur$tet-

unb in bie
$tieberu linein6efcrr. lJu 51cn $olle et cudl ieine $rou unb feine
,lllrrbcr ntltgcttotnmcn. %ber $nbu 8itet, bie QSolion,
ruror rrirtt rrrit ?llcrrfcfenurptten unb 92lenid2enmod2t
bolrr pr lrcurcrlett. 6o fptirbor unb Srdftig ber $eilige
t$otlcogcift orr Dcnl $er6en ilreo 9llcnneo oitfte, [o
bcrrttl$ uttb offurbor bot ber E0fe olte 9ltc$t ouf, um
ilrrtlu llltc'r in fcirtcm Ecnn unb in feiner Geoolt 6u
troltcrr, llrtb tttcl;t oto frti$et gei$ab eo, bofi bet 6$wettl0rrl11, be r !rrftgciit, bcr ficb mit SnbuSitetoetm<ifttt1otte,
purr ilnbrr !ttcr Q.lcflt1 crgrcifen pol[te unb Seii! etgdff.
llrtrfo rullllller fol6tcrr blc ftinf Slinbet Dem {Bun[$e
ltrfcs ;llrtlern,
{llr {tL.l0rrrrrlrl,:rr lt)ll tutttttc Oionbon mit feinen
Rlrrherrr hrrteb hit feltlllc '5oufe in bie Gemeinbe oufllr'll0llllllt'll ltlcf br'll.
?lug frrDu titct io$ mit itounenben 9{ugen unb
lrtrrrcllcr f$lagcnbem $et6en in ber feftli$ gefd2miidten
€ttrrrlc rrtrtcr bem brennenben Sid)tetbcum. ?Iu$ in
lfrcrrr t)crtrcrr ruo[lte [id2 aturco in f$euet 6elnfu$t bem
[e llerr, ur(lnnen 8id2te 6uurenben. Unb i$te gtoben 6eflc[rto7yilgc oetebeLte ein ftembet $ug frommen Qietlrilr1Jcfr6. Qlbet lie uocr ia Q3clicn, unb nie unb nimmet
brrrftc fic ifrem Suftgeift, bem Q$oetttbnig bie €teue
brrd)('n. Unb ilr 6efi$t no$m roiebet ben clten fin-

f(illtcrr

91cd2t beo $eibentumo $ercuotretcn

rretrc licl;tc {Baft Det $reube un0 bes

[lc

rrr, rrr't'i$fufflenen 9luobtud an.

l3

€g uror ein ergreifenDer, fd2mer6uoller ?tnblid ulie
am flBei$no$tofeftmorgen ber einftige ponglulu fein

iiingfteo J?inb pon Der gllutter Q3ruii megnogm, um eo
bem Jlinb in ber Rrippe 3u iibergeben. gie 2lutter
blieb in ftorrer 9teglofigfeit 6urrid unb flaf tcum aul, ola
i$r 92tonn rnit Den fiinf Sinbem bie €aufe empiing.
Oionbon e$iett in ber errufe ben glcmen Sculuo. UnD

ein Sculuo pollte er urerben, ein te d2ter Seibeigenet uon

Sulcn $cfuo. 6ein ger6 oor fo oeit unb reig unb uoll

fetigen (bliides. 9tur einas ii0rte igm bie geitfteube. Oer
GeDanta cn feine grcu. fl)ie get6lid1 bct er fie: ,,q8iltlt
Du nicft eine nrit uns rperben $nbu Siter? eieb1, eo ilt

nid;t gut, oenn otr, Die pir in einenr 91cd2en ii$en, nad2
uerfd2iebenen 9lid2tungen fteuern unb rubcrn po[ten.,,
?Iber $nbu Siter blieb gort unb unerreid2bcr iooolt ben
{Borten ifreo ?Ilonneo clo oud2 ber urieberlotten Gin-

-ffi,

il;

6$oert." $n feiner gonaan $e$t1eit unb 6d2mer6lzoftigfeit erfiillte iid2 bies Sort in bet $omitie uon
flouluo gicnban. {Benn $nbu Sitec mit alter Sift unb
brro

in Die 9tad2t unb Otad2t beo
$eibentumo 3utiid6u6erren, fonnte pouluo nid2t ftille
fd2ureigen. 6eit bem €ouftog $otte li$ bie tleine, uncnfc$nlid2e giitte 9ionbcno in einen fidegs- unb 9treitplc$ oerocnbelt, cuf bem ein Scmpf fiir Goigteiten
gefrimpft outbe, cuf bem bie 9ltd$te beo 8i$tee mit ben
flkid2ten Det $inftetnio tongen. flDer follte ben 9ieg
Dooon trcgen? $culuo, ber einitige $ong$utu obet fnbu
8itet, bie Q3clion? €u$cn Sefuo ober bet 9d2oertt0nig?
!4tod2t oerfud2te,i$re Rinber

Gs upar ein $otteo, gri$eo 9tingen o$ne etl0ienbe 9luo[i$t auf eine rcfd2e Gntf$eibung.
$dufiger clo ie 6uuot ge!$sb eo, bafi bet R6tpet oon

lobung ber 9llifiionsleute gegenriber. €ntupeb et llatte
fie ein nut oenig goffnung eruredenbee ,,no$ ni$t,

Snbu Siter oon bem eigencdigen $ittem unb Q3eben
iiberfcllen ourbe, bos bas beuttid2fte Seidlen bcfilr oor,

fien[d2enmort nid2to auo6urigtcrr. QSci ifr mugte 6ott
ietbft eingteifen. Unb $crutuo lzottc bic feite Gfcubeno6uoetfi$t, bc$ 6ott, ber rueit ftiirtcr ift als bet mdgtige
9$oertt0nig, burd2 feine lielre Docl2 nod2 einmc[ ben

Itn$eil oarfolgt. %ts t{eines Rinb oarlpt fie ilre 9Jluttet.
[in i$ren Rinberiofren f$on ururbe fie o[o unentoideltes

obar ein nid2tofcgenbe6,,wet tonn bas uriffen?,. ole glntoott, oDer ober f$nitt iie o[[eo Siebesrcerbennriteinem
me fierfd2ctfe n ,,id2 rui[[ rrun einrncl rricf t" (bio motu) ob.
9tein, bei $nbu Siter por rnit 9?lenfd2enmod2t unb

6ieg iiber bao finftere, uericl2loffcrre, uon g|ngft unb
$ut$t erfritlte $eq fleiner grau bouontrogen uriirbe.
llnD iarum urollte er tciglid2 in Sreuen beten. . . . .
t4

bcfi 9tcbic 9o$ong, bet @d1wettt0nig, uon ilr $eii$
ergueifen oofite.
6dlon oiele, oiele $o$re long moc $nbu Siter QSolion,
Unb 9ionbon felbit $olte ato ifr ongettouter 9llann, [ie,
icine $rcu mit bem O$oetttbnig oermdllen loffen. . . .
QJon ftein ouf ourbe Snbu Siter oon llngliid unb

??l<ibd2en

uon i$tem Eoter einem 9cjatleiben uon

?llengtotip, 6urincm, o[s 3rceite $tcu gegeben. 9o
[it'!l bie beiben $rouen nid2t oedrcgen tonnten, Iebten
15

iie getrennt in

gelblritten. Oie e{te unb
dltere $rau opn Ourinam [o$ olo $cuptfrcu uo[[ QSetc$tung cuf bie 6weite, fleine grcu gercb. gotte fie bodf
iltem 9llonne bereits oier Sinber geboren. {Bie bonfbar
Itot1 roar boo 3ureita, tteine grougen, ots lie enbtidl
iltem 9Jlcnn cud2 ein Rinb$en unb [ogcr einen 6o$n
i$enten burfte, ben fie .8itet ncnnte unb uon bem bie
9llutter i$ren bleibenben 9lomen $nbu Siter (gltutter
oon Siter) ett1iett.9todlbem fie ifrem 9Jtonn nod2 ein
6oeiteo Sinb$en, ein 9/l<iDd2en, 9ltion, geboren lctte
unb nun Slndtid)e lllutter oon 6wei Rinbern geurorben
einfod2en

waq fie[ Outinom im beften 9]lannesclter plii$ltd2 einer
9gientetieieud2e 3unr Opfer. 91cd2 9ciotiitte te$tten
bie beiben $rouen ale q8itulen 6u i$ten €ltern 3uriid.
9lc$bem fie bie 6eete i$tes oeritorbenen 9llannes ins
Oeelenbo{ t1alten lhtyen Iaflen, oer$eirctete [i6 Snbu
Siter cnldfili$ eineo Q3e[ud2eo bei QSerponbten in Sclo!i6n 6um 3ureitenmcl. %bet bas 6ltid ber 6weilen G$e
urcr no$ oon fiir6eter 9ouer als bas ber etften €!e.
€ineo €cgeo ourbe bat tleine 9lad2en, in bem ifr fltann
cufo $elb rubern tuolIte, oon cincrrr mdc$tigen Rtofpbil
umge[d2lagen unb be t 9rtiot non trenr me ni$e n$ungtigen
Siet erbotmungoloo in bie ficfc gaEogan. 9li$t tcnge
6uuot $otte in einenr 9lod2borort cin 9tiefenfuotobil
QScpc €cntinong umo Seben gcbrccft. Do$ tut6e
$eit ncd2 bem Q3erf$oinben Des orlnen Ungtiidlid;en
I1otte ein befannter Rrotobilfdnget bos Eieflentier gecngalt. Unb ole er ifm ban Seib 0ffnete, fonb et Q3cpc
€cntinong fi$enb im 9/lcgen beo gierigen 9ldubers.
16

3cnni QSubbo (bie einitigc 3oubcrpriciletin)

il ;il;;;;

fcft unoetfegd. srut fdmtrige
i$m obgel$togan. . . . 9lpdl elye li$
;irrbtr titet mit einem Rtotobilf<inger ins Q3enatmen
acfctlt fotte, iibettoid2ten einige goiof, bie in bem om
'.t\(rfitoufer ge[egenen a3uf$ mit 6$neiben upn oilbem
Itrnel2t'rr tDoten

i9

'"tiptton bef$iiftigt tDcten, Dos Rtofpbi[, toie es eben ben
tcic[.rnam oon $nbu Sitete ?Jlann im cllet {Bud2t, gegen

'J5
e.

G<

itorte cm Ufertonb [iegenbe Q3cumftfimme id2{ug, um
lcilcm Opier ouf biefe {Beife bie Rno$en cbSubte$en.
Oofort et$oben bie 9oiof ein gtofieo 6ei$tei unb bpmt,ar:bieden berr fre$en fllenf$entriubet mit

$rilgeln unb

t)o13itii$en. Gri$redt bur$ ben pl0$tid2en Sdtm
ticfi bco €iet feine Q3eute fps unb oeri$monb in ben
iltuten. 6o fonnte $nbu litet urenigfteno ben 8eid1'

ln,?i

[,-

.rl
YI

|tu

nom ilteo 9/tcnnes nc$ 9oicffitte beelbigen [c[[en.
?Ibet cuc! nccf ifrer QSetfeitatung nrit 9ionbon, bem
ltcfcianbcicf unb fpdteren $cngf ulu uon €elof-!3etong,
burfte $nbu Siter ifteo Sebens ni$t frof oetben.9li$t
rrur, bo$ iie in ben erften $olren i$ret G$e mit 9icnbcn

fnnf $a!te olte 9liion, ift ein3igeo €0d2tard2en ouo
crftet Gle bei einem 6turm cuf bem Q3orito petlpt. 6ie
felbit fu<infelte immariort, unb es oct offenbat, bofi bco
lrrngtoiedge SeiDen, boo fie qudlte unb fcit ctbeitounfrifig mcd2te, uon itgenb einem bilfen 6eiit, gegen ben
fic fid2 in unoifienber {Beife oerlel1tl $olle , f1eurt$ten
rrru$te. $rgenb ein 6eiit mu$ie ilt bie 6eeIe weggeito!len $oben,
it2te

tJIr
o

.5t

=g

llm

bem fd2iet unedrdgtid2en Stcnf$eitsSuftcnb oon

[]rrDu Siter ein €nbe 6u beteiten, blieb

ltiit)nle'Degeler,

Slampf unb gieg.

2

9icnbon ni$ts
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iibrig, alo btei Q5a[ion DDn gelot-Q3etong Eu bitten, mit
gitle ibter 6ongicng (luitgeilter) bie Sronleitourfc$e
feil3uitelten unb bia petloten gegongene 6eete ber
Srcnfen Sudid6uetbitten, b<rmit Snbu Sitet oiebet genefen f0nne. ?Itit $teuben oetfpto$en bie QSolion, iid2
bis 3um glbenb in bar $iitte oon 9ianbon einSufinben.
gionban tsatte ben gonSen 5cg iiber beibe $dnbe
oolt ?ltbeit, um a[[es bto 3um Gintteffen ber Q3olion 3u
ridlten.
QIII Opler ober Gffen fiit ban 6cngiong, ben Suftgeiit ber $cuptbalicn, bet bie Rtont$eitoutla$e leftftel[en unb bie geroubte 6ee[e $nbu Siteto 3uriidetbitten [otl, itetlt et auf bie in ber 9llitte ber $iitte ausgebreitete 9ltotte ein gon6 getodltes $ut1n' einen mit
rotem unb einen mit oeifiem Rlebteis gelld'ttten Eel\er,
bie beibe mit ie brai 9teiobtiit$en unb einem gonAan gefodlten Sl!'bnerci oerSied finb, fernel fieben mit RIebreio gefiiflte Q3cmbusiiiide, fieben cuo Solmbldtter
geftod2tene unb mit geto$tem 9leio gefiillte 6o4$en,
ein 6[as Srintooifer unb aine mit Soffet gefntlte
$ingerfc!cte .

$nrr,itten oon bieient Opfcrmol2t itetlt

e

r

eine mit

ftiidlein geuridelt finb. 3m Rreis um bos fleirre gteisfcl;iiiield2en lerum fteden im 9teis ber grofien bdsnllet
DLci eigencrtige kinglicfe pddd2en, uon fenen ein iebes
orrs einem fclb oufgerollten, mit Solt beitrid;enen
9iri$btotl belle$t, in bcs eine ietbitgebrcgte gigatette,
cirr oenig €cbaf unb ein Otiid{ein Gombir geftedt finb.
Oiefe btet pol[fommenen, ieben 9ln[prud2 on 6iite etfiillenben 5iri$toulet flolfen 3ur ?fnlodurrg bcr oerloren gegcngenen 6eele bienen. llnb bcs Sidlt ber im
?ieiie ftedenben Rer3e folt bet 6eele 5wc n<igtligerr
<5tunbe ben $eimweg oeifen.
9lo$bem 9jcnbon nod2 eine

6$iiffet mit 9Reis, bet
pon ben QSalian ausgeikeut uritb unb bellen 6eele igte
Ocngicng $ercbtufen mufi, unb {Beifrouc! ouf bie
?)lctte gelegt $ot,mu$er fiir bte 3c$lreic!en QJeuoonbten,
Die Det nd$tlicl2en ?{tbeit ber Solion beiurognen tool[en,
?ieis unb 9jo!o fo$en,
QJot einbrecfenber 9untelgeit ftel|en [id2 bie QSolicn
ein. 9I<rcfbem clle glnurefenben gemeinfcm gefpeiit
lloben, mad2en iid2 bie Q3clicn cns {Betf, iegen fig cuf
bcn Q3oben oor bie ?Ilatte, cuf ber boo Opfetmoft crrfllclegt ift, Dos 6eii$t ber gousttire 3ugeuoenbet unb

gleio gefii(ta, ringoutrt mit Q3[unrcn gcicfmiidte 9lteflfing-

rrrfen Dur$ 9teioousftreuen igte Oangicng, benen fie

fdliiffet, in bie Det 9crngiong bie pon bem Rtcntleitogeiit 3utiidget1olte 6eeIe feiner $rcu 3u legen !ct. $n
ber 9/litte biefer 6d2iiiiel befinbet fid2 ein tteinercs
@dltiflet$en mit oroerleienenr 9leis unb bem eigentIidlen StoE fiir bie 6utiid6uerftattenbe 6eete: ben [ieben
befonbero [$0nen 9leiotiirn$en, bie in ein wei$eo 9:u$-

arrgetrout finb. 9obclb ber R0rper ber gouptbo[i<rn 3u
ein beuttid2eo geid2en, bcfi bie 9teis'
6ittern beginnt
ben
t1etbeigeulen got unb er nun oon
Ocngiong
[cc[e
Q3alion
ergreifen nlilt
Q3eiig
[cirrer
frogt bet 6angi-

18

-

- ,,qBotum bin i$
$clioni
llicfergerufen urorben?" Unb 9jonban tlagt ifm feine
trrrg Durd2 ben 9J?unb feiner
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91ot mit feinet fronten Stou unb bittet t!n, bie Rront-

pon bem Rtant$eitogeiit bie
!eitouriccl2a faitftetlen unb
tbitten
3u ruullen.
6eete leirct $rcrtt 6ttriide

ons Sett. 9ie QSolion
i$rer
9ltctte in bet Gde
cuf
bie
3u $nbu "8iter,

9et 6cngiang ma$t fi$ fofott

begibt fi{
Oai gritte liegt unb untetfu$t ben goqen Siirpet bcr
Rrcnfen. 6$Iie$tid7 ftetlt ber Oongiong burcl2 ben

gllunb ber Q3qliar.r feft: ,,Rein biifet Rront$eilsgeill'
teine geqen unb fein 6e[pen[t $cban bie 6ee{e ber
Rronten rueggefolt. Gin m<innticl;et Oongiong iit eo, ber
bie Rtonte plogt, benn cr urill [i$ [d2on [cnge mit iet
grcu fier oernrciflen unb fie 3u einer Q3olion mad2en'
Unb ber Oongicng urirD nid2t cblofien, bie Rronte 3u
qudlen, bis iie ifm 3u oitlen iit unb iid2 mit ilm trouen
IdBt.

gcrcuf$in bittat gfcnDon ben Oongicng bat $ouptbclion, ber fo unSoeibeutig flot unb beutti$ bie Rtont'
I2eitouticd2e fe ftgeftettt l1at, bo$ ienen 9ongicng um bie
6eete ieiner $tcu etfucl2en 3u urolten. €r, 9icnbon, oetmit ienem
fprecl2e ibnr 12odl rtlrb l2eilig, feinc $tcu
et bie
unD
uerloben
bcrtbnr0gltcl;[t
foroie
fie,
Oongiorrg

n0tigcn Gelbrnittel 6ur QBcittcitrtrtg ber gro$en lln8oiten
fiir bao go$aeit$fcit lrcieinottDcr fcrbe, rnit i$m oev

mdflen 3u loiien. glac{2bcnr ber Oongicrng bet $ouptbclicn ieinem Qierponbtcn, ienenr tcc$t liebloien QStcutgicttbono mitgeteilt t1ot, ilt
baroetbeq bco QSeripred2en
bieiet oucl2 beteit, bie geito$lene 6eeLe $etous6ugeben,
Ocngicng legt bie
unb bie QSclian uber oielmefr

ift

6eete
20

in bos tleine gteisf$nife(dlen,

Dco

iicf in bet

911itte

bet gto$en, mit 9teis gefiitlten 9)tefliingi$iifflet

be-

finbet.
Seld2e $teube ! Sie bie Eo[ian, 9ianbon unb iie
6a1lfueid7en, onoeienben Q3erpcnbten bie fieben, in bos
oeif e ud2itridlein gewide[ten 9teisf 0rnlein prrifen, iinb
lie oIIe unSerbro$en unb $oben in ber 9tilte t1etIe
Queritreifen, ein untrtiglid1es $ei$en, bcfi fie bie uerloren geoefene 6ee[e ber Rrcnfen enlgatlen. Oofott
urarben iene 9leisfiirnclen mit bem freis auo bem t[einen
6$nllet$en ouf ben Ropf $nbu liters geftreut, bcmit
bie 6eeIe in ifre ftld.iqerc QSefoufung, ben Rt'rper uon
Snbu Sitet 6utiidtellten tann. 9et gleio in Der gro$en
2te fiingfl$ote ruirb fiir bie Rrante geto$t unb bie boretn
geitedten 6iti$taufet, bie uria ienet 9teis oiel Oectenftoff
entl1alten, oon $nbu Siter gefout.
9lcdlbenr bie QSalicn unD bie 9fnruefenben bco Opfcrma!l, beflflen 6eele bie l;clfenben Oongicng in €nrpfcng
genommen goben, nriteinonDet oet6e$tl unb bie brei

clo Sofn lt\t i$re Qbbeit je einen Gulben in
Gmpfong genDmmen l1cben, gegen lie mit 9lnbrud2 beo
QSolian

neuen 9)lorgens cuseincnber mit Dem Q3erfpre$en, bem
{Bunicfe 9ionbano gem<ig iig ncg brei ecgen 3u ber

Qlerlobung $nDu

liters mit igrem 9ongiong

tuieber

cinfltelfen 3u urolfen.
QI:u$ an ber 3u niid2tlid2et Otunbe ftottfinbenben

Iobung $nbu Sitero

Eer-

mit iltem Oongiang, ber

flie fid2
fcfon Ionge olo QSrcut cuoerlefen unb oon bem,,batu fot0r1g", bem fiir i$n beitimmten Slog im get6en leinet

tlrcut, Stc$ ergreifen wi[I, nefmen

6ogtreid1e %et21
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gleis unb Oiofo
oonbte unb Ootfleule teil, bie al{e nrit
petben'
bem
$eit entfpted2enb banittet
- -gnlu'Siiet'rpirb
jn bie 9llitte
<mf i$ter O$tcfmotte

ler"gUtta getegt. $n iftet 91ii!e loffen Ji$ bie QSolion
gleio<ruoitteuen i$te Oongiang'
niebJt urrb tufen Dur$
Oie $otrptbie ouc! nicl2t [onge cui fic{2 roctien lcfien'
Oongiong:
ifren
Gtimme
louter
balicrn'bittni nun *it
unb
Serponbten
$teunbe'
beine
lo gut unb tufe
,,gei
'iou giog.
mit
bomit
6cngiong,
nriinnli$en
$eet bet
Sitat
mit
Snbu
Oangicng
[$et
uoe
ficl2
eriat"reri tonnen,
?[n
,nr*AUfntt unb in fie t2ineingefiifri metben rpil["'
gto$e
boiotif$e'
tuetben
litet
oon
$rtbu
beibe bften
nu. oui einer 6eite nrit einenr $ell befponnte Ctommeln
mlben mit ben
felegt. 9ie $elle bieiet Sromlein
9et entfe$tid1
ifoOen gcinben enetgii$ beotbeile!'
iorin, unur,terbtod2ene €rommeltdtm rirft Suetft oie
bet in biden
OniauOunO auf $nbu 8itet. 9er Sei$rou$,
Sp{ten iiber iie $inge$t, uoilt i$r ben Q{tem bene}men'

leiernben Oingen bet $ouptbofian oemimmt
9-tb$nen bet €tommeln
iio nic{2ts; Denn bcs oufgeregie
bolb in.einen unge3u ifren beibcn Ocitcrr uerfcli fie
ob bie mtid;tigen
olo
iit
Gs
rpoltrt gerci6ten $rrftanb.

QSon benr

o[[c 91e rue n il2reo Ropfes unb
nid2t
ROipeto $inburcfruogen tuiitbett' ltnD ee urciftt
Sittern
ruoltnefrnbores
beutlicl2
offaufongn, tciuft ein
gOoftntleffe

n but{

ilber il2tin Seib: be n bte i QSoli<rn rtttb c[[e n ?lnure fenben
ein beutti$eo $eic$en, bo$ bet neue Oongiong in $nbu
nun bie
titet gtneinoii. gnit loutenr Geiubcl ergteifen pincng'
oon
QStiitenbiif$ef
QSolion bie beteitliegenber,
qq

ffi**affi;;il;ffiffi;ilm;
ouf
tet Seifle

ben R0tpet oon gnbu

Sitet linein.

Sugleidl iiberfld2iitten fie bie gittembe, auf igret gtlotte
, om Epban Iiegenbe grcu mit einer 2lenge oon gteisf0tnem. Smmet teibenfd2ofttiget oerben bie bid2t cn
$nbu Sitero Ofren gelegten €rommeln bectbeitet. Unb
immer toilber unb urofnfinniger butd2r<ruid2t unb burgbrouft ber erregle €rommeltumult ben Ropf bet ormen

Rrcnfen. flBilber unb leftiget lglagen bie brei Eclion
mit ben grofien 9Stiitenbrifgeln oon QSetelpolmen ouf
Snbu Siter $inein. Unb bet gieioregen, ber cuf lie gernieberprofflelt pirb immer tleftiget. Glouben bodl bie

QSolion, il2r oulgercgtee 6etue ptirbe bo3u beihagen,
bo$ ber neuc 9cngiong m6g{id7ft fgnelt unb lgmet6tos

opn bem

ilm

be[timmten

gto! im

ger6en gnbu Siters

aBefi! etgtaifen tiinne.

€nblid2, enbtig urill fig bie om gon3en R0rper feftig
3ittembe grcu oufrid2ten unb fegt fid2 mil groggeweiteten, f[cdernben Qlugen cul ilye Xllolte. glun ift e6 gel$et1en,9et Oongicng lot uon igt aSeiig etgriffen. 9et
€tommel[dtm oerftummt. ger gteistegen g0rt cuf. gie
Q3tritenbtifd2et ber Q3etefpo[men brirfen ugen.9[uf boo
fotfld2enbe $ragen ber glnureflenben, oet benn ber
mdnnli$e Oongiong fei, bet oon ilr QSefig ergriffen
t1abe, teill $nbu Siter ber geflponnt lcuid2enben gllenge
mitr ,,9tcDio bofong, ber 6groe*f0nig.,, glun ift niemcnb rnelt oemrunbert, bcg gnbu Sitet fo ldlroer
frant pcr. 9enn bet 6groettt\nig, ber globjc bogong,
iit befcnnt burd2 fleine 6trttte unb Geurofttcitigfeit.
25
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geoefen
Se$e $nbu litct, urenn fie ifm nifi 3uroitlen
mit bem gtofien
na$bem

iie ii$
I %ber nun,
a;;;i."s mit benr icforfen, 3oeiidlneibigen 6$oed

ulfte

oertiOt 9at, uritO fie fd2nett genefen

9ie bret gSalian unb bie

lii'fnl
QSerponbten fnbu Sitero

wos 8t fid2 cls Q3toutftcgen nun ben 6d1uredf0nig,
etnradet, etbittet fi$ ber
iOog ttnntur) tuiinf$e' {Bie

*AClt,gn, ongefet;ene 6d1roetltbrng 6wei 6$ille'
d-dttfi,ifo, ii$ unb ein Sureiteo ebenfollo fiit fidl 3um
pon $nbu Sitet mit bet 9oppel}r;i)'r;,bo$ bet 9[onn

ein

itn lni"*

(?lnmetfung: bie
$rou e inueritatrbe n ift'

QJer-

fo be$onlelt
liiroii.g irit eincnr Oongiong oirb genou
mit einet
obet
ots o{, iie mit eincm 3oeiten 9?lonne
glimmt
ein 9aiof
Q5'
3'
auretten' $tou geid2dt); ..
eriten
et
$tolt eine
gtoir, lonn mu$ feiner
nfnu

..

Srniln

uon Oet galitlippe

geoblznlid2
leltgele$le Gelbfumme-

auognnligan' .' .Titl nun eine
einem Oangiong oermd![t, roitb biafe 6umme

oier3ig Guiben

$tcu"mit

ii,!t l.*

$tott fonbetn iem Oongiang cusgngnl. mit bet QSetbeia$[t, Surn $eic$en, bo$ bet
*i!f"tig" einuetii<rnDen iit. QIn 6telle..l.es Gelbes
9l'lonne ber

rciinlcl2ific$ bet Oongliang cit.t 6rueiteo 6e)ill'\
pom Q$roetltbnig
Un'iitig' uetfprid2t gionbon, Den
um
geuriinfi2ten a3toutfclc! 3rr entrict2ten' 9hrr bittet er
glleerroftf$neiben
unb
iiet gttonote $tiit, bcmil er burc{2
Q3eitteitung ber gto$en $o$los' OetO

$if$fong

3ut

f 0nne'
Seitounfoften 3ufommenbtingen

"

Obooll Snbri titet nun nrit Dern Ocfoeltf0nig uerbeffern'
toOt ift, urit'i ft$ ilt Gefunbleito6uftanb nid2t
24

9et ,,botu iotong", ber ifrem Ocngicng

ge$iitenDe

SIo$ in i$tem $er6en, ift

nod2 ebenfo f$wet unb f$mery
foft in itlt wie 3uoot. 9ie b[eierne,ld$menbe 9ltiibigfeit

unb bie $dufigen $ieber mo$en fie no$ nrie uor a$eitauntricftig. Unb bie ,,Rno$en[d2mer6en" oollen ni$t
fd2rcinben.9lbet fie !offt feft unb ftort, bcfi na$ i$terEerleirctung mit bem Q$wetttbnig fi$ clleo 3um Q3eiten
urenben uretbe. 9ie Eerlobung lot in ilrem $uiionb nur
e ine Eerdnbetung gebrad2t: $mmer tpieber ipiirt fie, ruie
e ine i$t nod2 frembe 9/to$t i$re n Riirper in QBe [i$ne$men
tpill. €in Sittetn lciuft bcbei iberlie fin. Unb ilr iit'o, olo
Iogen i$t piebet bie beiben lcut brbfnenben €rommeln
bi$t cn ben Ofren, unb bie md$tigen 6d1allwogen
bur$braufen mit elementorer $eftigfeit ilre gleroen

unb ift Q3tut: Oftmcls gertit fie in einen $uitonb oon
Sefelfen$eil, 9et 6d2rcettf0nig ninrmt oon ilr a3e[i$.
9icnbcn iit genDtigt, ecg um €og ongeittengt 3u
ctbeiten. 9enn bie Eet$eiratung fietner grcu mit bem

E$werttbnig foitet 6elb, oiel 6elb. . . . €nbli$, enblids ITal er mit oiet6$wei$unb ?Jtiile etnro einfunbert
6ulben 6ufommengebroc!t.
9iun fcnn er bcrcn gel1en, fiir bao eigenortige $od26eitoleft 9teio, 9iologem&fe, $n$ner unb ollerlei cnbete $u[pei[e 6u taulen. 9en beften e,d7ifl6ei$ner bes
9orfee bittet er brei Soge uor bem geft ino gouo, bo$
et cuf brei, eturo eineinfalb X&etet langen unb einen
$alben 9lleter breiten Slonfen bie oerflgiebenen 6d2ille
6eid1ne;3rcei frir ben Qcloertf0nig unb ein 9las!omoogelfd2iff fiir ben 6ongiong ber gouptbclicn.
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QIm Lcge oor bem 3u ndd2tli$et Otunbe itcttfinbenben $o$6eitofeit befeitigt er bie btei $lonfen on ben
9c$fporren feiner $iitte, fo bofi bie $ei$nungen nad2
unlen getelyrt finb. 9ie beiben 6$ilfe frit ben mri$tigen
O$roerttbnig berrif ren fi$. 9ao 91oo!ornoogelf$iff fiit

iit oon ilnen burd2
getrennt.
einen fleinen 6polt
$o$ nbet. ben brai
gro$es,
€u$ oufgeiponnt,
ein
meifies
Ocliffen urirD
bctitellen
bos
boe
$inrmefsgeur0lbe
fott.
QIuf bie beiberr Slonten mit ben 5d1illen liir ben
Q3rciutigonr, bcrr 6c{2ucertf iinig, tuirb einledercs $o$6eit*
moft geftcttt: fieben gcn3 gefoc!2te $ii!net, iiebett
QScmbusitiidc mit barin gefocftern 91eio, fieben fleine,
cuo Solmbl<ittern geflocbtene unD mit ?teis gefiillte
6ad6en, ein ee [Ie r ureifie r unD ein $,eltet totet RIebreio,
bie nrit btei 9leisbt0tc$en unb einem $i$netei oet6iert
ben 6cngiong ber $auptbclion

finb.

gtuf bco Q3rett frit ben Oongicng ber $ouptbolicrt
oirb boofelbe $eiteifen geitellt. 9o$ mufi ficl2 bet 6ongiong bar $cruptb<rlion <rrril<rtt n-rit fieben, mit brei
$iifnetn bcgniigcrt. 9ic brci p(cnten toetben tingolerum nrit fc[20rrcn GirlorrDctt auo gcfclli$ten $olmbldttern, on bcte rr €nbcrt of[crlci btuttc 8[umen gebunben finD, uerSiert.
$oft olte $eiDen bco 9otfco iinbetr

iicf ont %benb in
uttl
ber 91o$t itctt'
ein,
bcr
in
ber. $itlc 9ianbar-ro
mit i$tem @oQ3etmdflung
Sitero
$nbu
finbenben
ngicng bai3utuolnen.
9lo$ bem gemeinfcmen 9llo$l loiien ficf bie brei ge'
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rufenen Q3clion ouf einer QSonf in bet 9169e ber oufge'

$iinglen 6$iffe nieber, i$te 6eligler ber gouotiire
gugeoenbet, $inter. ilrem 9liiden ift ein grofies oeifieo
5u$ ouogeflponnt, boo pie eine {Bcnb pirft. ?tu@ gnbu
8itet, bie neue QSclicn, nimmt cuf bar einlo$en got6bonf $lc!. 91oi! Dem gieiscuoitreuen uodfrt eo nigt
longe, bio bie $ugflpi$en bet oiet Q3alion 3u 3ittern beginnen, ein $eicl2en, ba$ fie uon i$rem Oongicng befeiien ourben.
9lo$ einem [cngen, in Iciernbenr €one geflpro genen
{Bed2flelgeiong, beifen ein3elne €eile bie gouptbotion
uotflingt unb bie uon ben cnbern QSolion in bem eigenottig fingenben Eone roieber$olt Ferben, menbet fid2
ber Oangicng ber $ouptbolian cn ben 6d2oertf0nig,
ben Q3rdutigcm oDn $nbu Siter unb iorbart ign mit
oielen {Boden aul, lid1 ben upn ilm erbetenen QSroutl$a\ befe$en 3u too[[en. gn finreigenber Q3egeifterung
er$ebt lic$ bie gcuptbalion unb beteucgtet mit einer
8o$ster6e bie [d20nen bunten geignungen cuf ben
brei $lonten, bie bie brei geuriinfld2ten dgille bctftellen.
6ie tann nid2t genug {Borte finben, um bie €,g6nl',eil,
$crbenbuntfeit unb €igencrtigteil ber. @gille 3u rrit1men unb 3u [oben. 9orauf mcgt ber gcngi<rng ber
$ouptbolian ben Q$wertfiinig cuf bie reige, {utuIlifge,
fiir iln beteit lle$enbe SeftmcDtaett cufmettfom.
6$tie$ti$ bcimmt ber 6gwetlftinig ben r<rufd2enben
?lebeitrom ber gcupibolicn ein unb beginnt burg ben
fl1unb feiner Sclion, burg ben 92tunb oon gnbu Sitec
,,6enug, genug. $tt letle, bofi ctlen meinen flBrinfd2en
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€tfrillung gemorben iit. ?Irrs $reube unb gont botiiber ueripre$e i$ felerlids, Snbu Siter uon Otunbe
cb ni$t mety 6u qu<ilen, fonbern ilr in alten Otld''den
$elfen 6u @ol|en;'

9orouf nimmt er bie 6eeIe bes feinen $eiteffens in
€mpfong, um lrrnn in boe Oangicnglcnb Sutiidsutelyen, um feinen $reunben unb Q3enponbten unb QBefcnten 6u rufen. 6ie aILe, b<ro gtofie $eetber 6angicng
fteflen iidl nnn ein, um bem fro$en $o$6eilsleft bei6umo$nen. $fre Gebcnfen geben fie bur$ Den ?Jlunb bet
onoeienben Q3alion, uon benen fie a3e[i$ ergreifen, 9luo-

btud. €rfteut betrccften iie ben reiclen QSrauti$c$ unb

idti$en, guten $ocl23eitomo$les.9et Oongiong 6onto$ bcntt fiit bae tsetrti$e
Cflien. $fn gehiitet es nut nod2 ber 6ee[e bet Q3[unren
unb Guitlonben, mit benen bie brci 6$ilfe gefc$rniidt
finb. ?lu$ ler fogenonnte $cuoiongicng (6angiong
brofi! potong) tebtt in feiner gefd2dftigen {Beife im $eft$aufe ein unb ertldrt butcl2 ben 9Jtunb einer ber btei
QSclicn, et toolle nun in bie fld2redlic{2e llnorbnung f$0ne
Orbnung bringan. ?[[[eo, tuoo er fie ft, tlol! et lerbei unb
trdgt eo in bie 9/titte Dct $iitte I bos tleine Riiffer$en
9icnbono, bie on einenr 9llcerrol2ricil in ber $iitte 3um
€todnen aufge$dngten Rleibet oon $nbu Sitet unb
uon ilten Rinbem, ben 9ieiotopf, bie Q3ufcl2mefier, bie
in bet Gde lte$enben 9iuDer, olleo, cfleo, @c5 er etrci$en tann, f$teppt et pon feinenr fiIage weg, trn e6
in bie fltitte bet S:jrlte 3u uretfen. . . . %m tolliten unb
unanftdnbigften oDn c[[en Oonginng benirnmt fidl ber

genie $en uon bet 6eete bes re

q9,

iogencnnte Offooenfangiong. gn ieinem cbfld2eutid2en
9un unb $anbetn iit et unribertreffbor. 9en 9leio oirfi
et auf bcn fd2mu$igen QSoben ber giilte, trttt mit
ieinen $ii$en batcuf $etum, um iln bomog in tierifd2er
6ier 3u nerfld2lingen. 9{[s tdntwaiflet beniigt er bos beteits gebrcud2te $ingermoffer, mit bem et 3uerit gurgeti
unb es erft, nod2bem er es uriebet ouogefpien $at, ttintt.
9lod2bem bie oericl2iebenen Ocngiong, ein ieber ouf
fleine Seifle on bem gog6eitslell teilgenonrmen loben
unb pieDer in ift Suftte ig 6uriidgeteftt [inD, iuirb gnbu
Sitet pieberum oDn l$rem 5angiong, bem ilr nun ongetrouten Q$wetttbnig befefien, 9iun erft urirb pon ben
6cngiong ber onure fe nben Q3olicn ber eigenttige,
fotmelie €rauott oollSogen. 9<rrcuf tperben gnbu
Sitet um i$t rc$tes $cnbge[ent bie oorfer in ein 6emengflel oon $tifnerblttt, glignetei unb ?laist0mer getcu$ten Sertenfclniire gebunben. Unb gnbu 8iter,
bie 9leuoetma$lle, ilt mit ifrem 6d2oedf0nig iieben
eoge long ,,pali" (,!obu') unb mu$ <rtl bie mon$etlei
a3orf ci2rif ten f rir 9leuoerm dglte eing otten. 91cd2 Qlbtoul
bet fie ben eage finbet obetmols ein tleines geit iiatt mit
gemeinicmem €f[en, cn bem bcnn bie gcuberfl$nrire
ausge3ogen unb cbgelegt urerben biirfen. 9{m cnbern
2lotgen befu$t bann bie neuoermog[te QSolicn in Q3egleitung bet cnbern brei Q3clion fdmtlid2e gicd2bom
unD QSetpcnbte, bie igt 6irig, Q3[umen unb onbere RIei-

nigfeiien f$enten. 9tc$ bem Q3eiud2ogong tetlrcn bie
oier Q3olion piebet in bie giiite gjcnbono 6ut:dd., um
fi$ oon i$ten 6ongiang, bie nun urieber in ifr Suftreid2
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ifr
9ianbcn ben brei Q3a[iorr ben gefotberten !obn. (?lnmerfung: @ie$c in,,Oie Otorfen 3um fraube,.. Rap. B
unb 9 $ocl23eit unb glitterood;en.)
9lui Diefle {Beife tuor fnbu liter flCfon our uielen,
oieten fiatlren mit iltenr Oarrgiong, bem mcid2tigen
6d2urertf0nig oermdflt tporben. gtocr fctten flig bie
erlofften €rocrtungen nid2t erfiilli. gnbu Siter frrinfe [te inrmerfort unb Iilt nads toie oor on ben
,,Rnocl2enl$meqen". Oocf lebte fie in bem feften 6lcuben, bcg,
oenn fia nicl2t QSofion gcurorben ur<ire, flie ilr gcngicng
tringit 6u

fobe

gequ<i|t giitte. UnD cus

gutgt

oor ber

6{ruerif0nigs fonnte iie nie unb
nimmer ben {Bun[$ tfres ?/lonnes erftillen unb €briftin
tperben. 91ie unD nimmer I S<ru{us fcnnte biele 6ebanfen unb Q3eftrd2tungen feiner grou unb urol[te bes$otb au$ in feinerlei flBeiie einen gnrang cuf iie cuoiiben. €r tool[te urcden unb glcuben unb beten, bis 6ott
ietbit fleiner grou beureife, bafi €t itritfer iit ols clle
Suftgeiiter miteincnber.
€in grofier ger6enomunic! oon $auluo gicnbon oar,
bofi fleine $rou nic, nie nrefr uorr Dcrrr Qc$rucrtfiinig befiefflen tuerberr rn0cftc. ?[bcr ruoe forurte er in biefet
6o$e tun?
llnuoilttrirti$ nrugte er cn einen fniferen %ifiionotelret 9coib flrluflc benten, bcffen grau <rug oot i$ter
€oufe $c[ion geoefen oar. UnD obroolf fie getauft
porben ocr unb ben €friitenncrnen trug, purbe
fie fcit
iebe 9lc$t uon iltem Oongiong beie[fen, gooib gltuio,
9lod2e beo ge fiircfteien
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92lann, oerfud2te es mit ollerlei ?2litte[n, ben Oc,

ngicng oon feiner grou fem 6u ga{ten. Unb fgliefilig
fcm er borouf, fintet fleiner grttte lgar.fe 8on3en cuf3uite[[en, bie bem Oongicng ben Gintritt in fein gouo
unb in feine $t<ru oerwel1ten flotlten. 9[bet ie

r Ocngicng

tiefi [id2 bur$ nid2to abfgreden. gie tollften 6errid2te
gingen tm 9orie um, 9ie einen beloupteten,5u ni)gttid2er 6tunbe bewe{e ber getr<intte gcngicng in flainer
{But unb ieinem gorn bie Segretofrcu mit Rot unb

cllerlei Unrot. %nbere et6dgllen, et gotte icl2on beo
0fteren bet crmen gtcu i<imtlige Rieiber toeggenDmmen
unb etit ncd2 eagen ftiite mcn lie geitoglenen Sleiier
<tuf folen Q3riumen piebet gefunben, gebe 9l<rd2t iei
in bem $cufe oon 9coib ??tuic ein furd2bcr et dpettctel
unb 3orniger 8<irm.9er Oangicng roolle mit 6euro[t 3u
fleinem 9le$te fonrrnen bei iener $rcru, bie if m cngetraut
urorben tucr.
?Iuf 6runb biefier 6errid2te begoupteten bonn bie
$eiben in itol3err Oiegesbeoufitfein, bo [ege mcn eben,
uret griifiere 9?tacft unb 5tdtte lyobe, ber 6ptt ber
€friiten ober bie Oongicng.. . .

@$Iie$Iig tcten ficl2 bte €ltiiten uon gefof,QBetong
3ufcmmen, um eine gon6e %ad1t [ong unr unb in benr
$ou[e oon 9ouib 9)tufa 6u wcgen.llnb bie longe glcd2t
burd2 gefcfof nid2ts, rein gcr nigtt, fobag fic fiiger
rou$len, bcfi iene Geriiclte nigt auf {Baftf eit betut1en
tonnten. . .
9as eine urar pouluo uon uornlerein f[cr: 3u ben
9llitteln eines 9opib {nufo wo|Ile er nie unb nimmer

3l

ffiffi

€$riitin perben 3n miiffen. Su$te bo$ gon3 8etotQSetong

nut

a116ugut,

bo[ bie .8e$teroftau, oburolt

fd2on

upt oielen $oftor i$r Ropf getouft tootben oat, fie in
i$tem $et6er-r $eibin ruor roie elebenr. 9enn iie urot ic
!1ur bem 9lcmen nocll €briftin geurotben, um mit
9cuib 9lluio, bem 9lttilionolefrer, bet feine etite $rou

um iftetroillen oet[cffen $otte, getrout oerben 3u
f0nnen. 9c$ gcoib 9?tu[c um ilteturi[Ien unD um

feineo $el2fers tuege n fe inet e titen $tou gegeniibet ia$r.e'
lcng cruo benr gllifiiunobienit enttcffen rootben wot,t1atte

fie nie oerftefen unD begteifcn tdnnen.

91ein, nie unb nimnrer uriinfd2ie p<rufuo

9icnbcn, ba$

€ftiftin oerben mii$te toie bie
ieine $rcu
ein[tige Sefrerofrou oon Selof-Betong, bie um ilteo
ldsted1ten €lctottero nliflen felbfi in bet ?lmgegenb in
iibtem 9lufe ftonb. Ad1fif rpol[te et bie 6orge unb 9iot
um ieine $tcu $!m onbefellen, bet al[ein 9Jtc$t unb
eine iotd2e

Cl2inefentenrpel irr Q3onbjermcfin

gltitte t l1at,lie pon bet grofien $utcbt oor benr mdc$tigen

6d2urertt0nig 3u befreien.

€ines abenDs iit eo. Sculuo [;at rnit feiner $tou unb

leinen Rinbetn betr gon3en 5cg iiber inr lei$en 6onnenbtanbe ouf bettt 9tciofclb gcarbeitct. Grft oie boo

bet 5ogeo, bie Optrnc, ttriibe pitb unb bie
ldtwaqe 9t<r$t rnii id2nellen Ocfritten ous bem bi$ten,
bunflen QBU[$ lercusttitt, fegerr fie ifte a3ufd2mef[er
aus ben $dnben, um in ifter einfocfen, fleinen, nut ous
gllattenpdnben beite$enben $elbfiitte ben 9lbenbteis
ein6une$men. 9o gefid2ie$t eo, bofi Det 6dtpedf0nig
%:uge
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6f2incfen guob

in

Q3onb

jernrofin

in filii$eren $eiten

DDn Snbu Sitet Q3eii$ ergreifen
eigencrtige $ittern, bas iibet iften R0tpet
bolinlduft unb ilte $iibe leftig beben mo$t, beweift,
bc$ et bereits in i$ren R0ryet eingetreten iit unb ben

urie

9l?curbr-tlrrri

urit[.

9cs

i$m

gel2firenben

Sto$ in bem $eqen beri i$m ange'

trouten Snbu Sitet einne$men pitt. QSei bieienr, Pou[us
nur all3ugercofnten 9tnbtid ulirb es ilm Deib unb tolt
3ugteid2. 9?tit grofien 9lugen f$out fein iiingitee @bbn$en, bco er cuf bem 6$o$e $d!l, oul bao fonberbcre
Gebaren feiner 91tutter. Unb pIti$lidl butd23udt bte
uwubeoo{[e 6eeIe fiautus ein llelleo 0i$t: Eete, bete,
betel ... Unb bet einftige $ongfulu faltet fleine 3et'
or.beiteten $dnbe, l$Iie$t bie 9{ugen unb betet mit

loutet 6timme: $ert 6ott, 9eine 2lodli iit obne
6ten3en. 9u allein biit otlmdd2tig. 9it ift eo ein 8ei$teo, bem Q$werttbnig ben Gintritt in meine $tou 6rt
oetwe$ten. $ilf 9u uns t 2[men." Unb urie er aulldloul,
filt feine $rcu regloo cuf bem Q3pben unb iiottt iften

in fprod2loflem Otaunen on. 6ein einfod2es 6ebet
iit er$iitt. Snbu liter ift frit bieomal oon bet 9ltod2t beo
6d2oedf0nigo befreit. ntu$ig er$ebt iie iid2, um ban
9teiotopf in bie 2titte bet $iJtte 3u itellen.
Eon jenet Otunbe cn ift bet 6$we*tbnig befiegt.
Q3eiiegt uon bem gtofien 6ott, bem iid2 $ouluo mit Seib
unb @eele iberyeben !ct. $oor uerfud2t et es immet
92tcnn

urieber, iid2 on $nbu Siter $etan6uma$en. 9lbet fourie

S{ufilonbi$<rff in Q3ornco

$culuo bie $dnbe 3um 6ebet lolle!, eryreiit et bie
$ludlt. Unb $nbu 8itet, bie butdl bao QJetlongen beo
Q$wetttbnigo in Sitternbe €uegung gebro$t toptben
.ft iibnl e ' D eg e I er, Sampf unb 6ieg. 3
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pat, urirb

unb itille. gnbu Siter felbit mug
betennent ,,Oein 6ott unb 9ein €ulon geflus flinb
itdttet ols al[e Oongiong, obe{' ... 91eir-r iiber bas
grofie, grofie 9lber urirb iie nie in igrem Seben fin&bertommen. 6ie, $nbu Siter ge!0rt hogbem bem 6groettf0nig on. llnb we$e i$t, roenn iie [ic| mit Si[Ien uon

ilm

ganA xubig

fd2eiben prirbe I

Sie itcrf unb gldubig f ctte Sculus gegollt, nogbern
6ott ieine grofie 9l1od2t bem geftird2teten 6d;roettf0nig

gegentibet 3u oeri$iebenenmalen beoiefen gotle, bie
frof e Grfrillung ieiner tdgtigen bebete iei nof e por ber
5rit. 91c$bem $nbu Siter bie ?llcrd;t Des grofien Gottes
cm eigenen Seibe uetfprir1 llotte, fonnte fie Docg nigt
me$t atI6u{cnge 3cubern, fid2 flalbit bie[em 6ott 3u iibergeben.
Qlbet lein Gloube floltte

nog mange ldlwete probe 3u
beltetsen t1aben. QIm 6gmeti6liglten tocr es fiir i!n,
le$en6u miiflien, welg ungeiluotlen Ginffufi Snbu Siter
mit Getoolt unb Siit auf bie Rinbet ous3uiiben oerfud2te.
$o[t ieben Oonntog entf[<rmmte in ifrer giitte ein leifier

6treit. Souluo 9icnDcrn poltte ieinc Rinber in ben
ionntdglicl2en 6otteob iclit mitrrc f men. ?Iber gnbr.r .8iter

uru$te fie immer pieber bolb rrrit ftifien bolb mit l1er.ben
Sorten cno gcuo 3u bornen. flic fcrfen ilre glugen

melr unerlebigte glrbeiten unb bringcnbete 6efd2<ifte
ols getcbe am 6onntog. Unb crto pcuhro nccf ettoc
btei $o$ten feine beiben <itteften C0gter 2tin unb
9ianc nad2 9?tengfotip in ben Rorrfitm<inbenunteuid2t
id2iden oo[tte, oiberiegte iid2 gnbu Siter nrit gdnben
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uge rnbe

6rcs obfopp

en, wer foltte ben reifen 9teis <rbemten, urer

flollte Die Gummibriumd2en unb 9lteenoltit0de pllon6en,

oet follte

fie, $nbu liter, in Rrcntfeito3eiten pflegen
unb fid2 ber jiingeten Gefld2loiiter onne$men? 6ie tat
unb gebdrbet ii$, olo ob i$r gcnSes 6ein unb Seben

oflein uon biefen beiDen 50$tetn ob$dngcn pritbe.9?1it
groben Q3oru:rirfen iiberfiiufte fie ifren 9)tonn 5og um
eog, ioba$ $auluo 9ionbon ber ?/lut cntfinten uro[[ie.
9er Qlrget unb bie tciglid2en gleibeteien 3etmritbten
ifn innerli$. 6ein Gloube bro$te ins Sanfen 3u fommen. ltnD giftige Sureiiel 3erit0rtan Den $rieben ieines
$er6ene,

Unb fdltieftidl w6$nle er, es lei ulo$t Gotteo Sille,
iein eigenfinnigeo, 3dntiicl2eo Seib 3u oartofflen. 6ott
uriirDe bodl iidler nic{2t oon ifrn oerfongen, mit biefer
lattfet6igen $eibin ouf Die 9auer nreiter 3u[cmmen3ufeben. 9reiein$alb $cfre long lotte er togtciglid2 fiir
fieine $tcu gebetet unb um iie gelitten. 9lun tocr es
genug. ?Iuf bem €tntebcnffeit uro[Ite er feinem 9]tif[ionor ieinen Cntfl$lufi mitteilen.
9ltit ben 5at1tr,ei$en $eftg<iften oon nof unb fern
lcngt er in 9?lengfotip cn. 9lod2 llctte er niemcnb bos
Spllen ieines $et3ens geoffenbort. $n frif$em Gifer
beteitigt er ficf om QSorobenb beo gefteo on ben Eorbereitungscrbeiten. Qlor bem 9?tiiiionsgaus, cm Ufer beo
Q3crito btennt ein itcrtes geuet, ouf bem fie boo in
oieLe, tteine 6tiidd2en 3erid2nittene Seit[c!CIein f ocf en.

3n ftitter

{Bunf$tofligfeit trdumenb tiegt bos grofie
oa

il

on ber llberie ite gtii$t fd)on bie nof enbe {la$t$ediber..
9lo$ uetgolben bie [e$ten 6tto$fen bet 6onne ein poct
reifetuftige {Bcnberuc0[f1ein. Unb idlon Siinbet bie
freunbtid2e Qienus iibet bem bteiten $luffle ilt liebli$
ftilles 8id2t cn, D<rs fid2 gtofi unb ru$ig im ttdumenben
Scfier oibetfpiegeti. $n ftieboollem 9dmmergtcu beo
gimmelo ltebt bie [eud2tenbe 5ilberf$ale bee gJlonbes
beteit, ben golbenen 6egen ber 91o$t cuf3uiongen. 9ie
oie[en {la$en ber 9oiat tteiben ber $eimctlid2en Q3ctcng 3u. $nr buntlen 6rcfe beo no$en l,lfenonbes lebt
toorme6, rotee $euer. $n einer gro$en, eifernen $fcnne
id2mort boo $eftf$oein fiir Den tonrmenben ecg. 97tit
gtofien $ot6tbfleln penben bie 9cict, beten ncdte Oberf0rper in bet $elLen 6lut tot oulleu$ten, boo buftenbe
gteifdl. $as $auofd;urein, bco 3ut $eftmofl3eit iein
Seben lofflen mu$te, wedt in iften pfcntoiiereid2en
Ripfen monnigfa$e $ogbednnetungen, bie in gemiit{idlem $[rruberton 3um Q3eiten gegeben petben. ],lnb bet
petlodenbe Q3rotenbuft ruft <tl[crlei ieltiome 6ei$mado-

erinnerungen wod1, ,,$uan, loft Dtt ou$ id2on lco
$leifd2 einet 9tiafenfd2longe gegeifen?", iolc$en unb

onbern dfnlid2en $tcgen mufi bet 9lliffionot, bet cus
ber idswtite ieineo $ouieo $ercuogetreten iit, ieinen
btounen Q3riibetn 9leD' unb Qlnturptt ite$en. Unb gcnS
unrcitltrittid2 gleiten bie Gebcntetr t2ittiiber in boo id20ne,
bunte 9ieid2 bet boicfifl$en $obetn.
Sie lebenbig unb fotbenprcidltig uritfen biele Gqa$lungen in bet feinen 94drd2enitimmung beo fintenben
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gageol $ouluo benft nid2t melt on fein $cuofteu3 unb
bie glot leines $et6ens. 3n finbti$em Eatgeffen gibt er
iid2 bem $cubet bet Otunbe !in. 9lod2bem er feinen
gro$en $ol6tblfet ine Stcs gelegt t1ot,{e$nt er [i0 tdffig
cn ben 6lamm einer Q3etefpofme. 9ie fefnigan 9trme
iiber ber nadten Q3ruft gefreu3t, beginnt et mit lad2enben
Qlugen, bie in bet roten 6[ut bes $euero $iinfd2en

iptti!en:

,,Rennt i$r bie $obe[ oon €cnbiong r]unbut gcbia$?
(bie $cbel, bie iid2 ouf bie $tu$biegung ,,munbut gcbia$", bie 6tetle, roo ber Glefant 6utiidge gangen ift, be3ie!t). Unb Sculuo et6d$tte in bciatifd2et nlut1e, mi!

in oni$outid;et Sebenbigfeitt
,,'5 u)or uor clten, clten $eiten. 9o fam ein md$iiget
Glefoni on ben Rc$cion unb pollte fid2 3um 3?0nig oltet
Siere QSorneoo mo$en. Gt belo$|, bo$ fid; cl{e Siete bet
gtofien $n[e[ uericrnnreln mii$ten. Ootlten iie nid2t ge'
oitlt [ein, iid2 unter leine $eufdloft 3u itefien, bonn
ptitbe er flie bo3u 3oingen. Unb um ben botneiifd2en
9ieten 9{ngit unb $utdlt ein6uf[0$en, ionbte er i$nen
eturao iingenbem €onfofl

6um $ei$en ieiner unge$ewen Oliirte einen feinet

m<id2tigen 6to$6o$ne, {Bie bie Siere QSomeoo biefen

md$tigen $a$n lo$en, ool[te i$nen bet fllut entiinten
unb entfcllen. Unb [d2on glaubten fie, bem Sillen bee
G[efonten nid2t uriberfte$en 6u fitnnen. ,,{Bir clle iinb
beo €obes, beo €obeo, penn pir bem €lefonten nid;t
3u uoillen finb !" 9od2 bet fl$toue Spergbirid) (Slcnbof,
bet in ben 9cictfcbefn bie 9iolle uniero f$louen gud2fee
flpiett) ou$te 9tct: ,,{Bir urollen bem €[efanten ats
OT

*
Rriegoerfldrung ein $cor beo ita$elf$roeineo i$iden."
6efcgt, getcn I {Bie cber ber €lefcnt bieies $cor fc$,
mo$te er eilenbs fe$rtr,,{Benn ein ein3igeo $oor ieneo
Tiercs fo gto$ ilt, wel$e itdtte mufi bonn bcs €ier beli$en? fd2 bin bes €obes." Unb nie uriebet tucgte ii$
ber €[eiont in unfet 8onb."
9ie $obet finbet cllgemeine Q{ncrtennung. Oboo$t

bie 9ciof uon bem oetmulti$ gef$id)tti$en $intergtunb
ber $cbel, bem oeteitelten unb mifigltidten Q3erfu$ bet
$inbu, ficl2 in QSotneo nieberSulcifen fcum etrooo c$nen,
fteuen fie ficl2 ficftlicl2 ribet bie rettenbe 6$Icu$eiti$es
$nergfitfd2es, uon bem fie no$ oieIe, oie[e $obeln 3u
et6dt1ten $aben,

{Bie f$netl bei iot$ ontegenber llnter$cltung bie
$eil oeryetlt! Sclb lot bas $feif$ ben n0tigen {!,ei$egtob et[ongt, fobc$ ee cm morgigen $elttag nut nod2
ber Gemrifebrii$e (Dem boiofiid2en 9iobo) beigegeben
petben mu$. 9os ttetne 6l0dlein im 9/liffionogoden
et$ebt ieine r:erbenbe Gtimme unb lcbet 3um 9lbenbgebat ein, 3m 9lu foben ficl2 bie pforten beo i$iinen

$obetreicfeo geicl2tofien. llnb bic 6ee[en ber 9ciaf
fd2oingen iid2 finauf in eine tueit ic!0nare {Beft, in bie

6tobt ber golbnen 6cffen, ruo iie nrit bar grofien un1o$tborcn 6dSoat ein bleibenb $eimotptii$lein loben.
,,9antleft, 9anfieit, 9ontfeft l" kiutet unD fingt bcs
6litdlein.
9od2 $auluo 9ionbcn mu$ tief ouffleuf3en. 9ie
Gegenurod miti$rct 9tot unb ifrer Oucl lEoti$n piabet
gefcngen genommen. Sbm ilt es ni$i umo 9cnten gu
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tun. {Bdlrenb beo $dnbefclteno mug ar on Snbu Siter
benfen unb on feine RinDer, bie olle in €elof-Q3etong
3utiidgebtieben finb . . . .
9lcd2bem bie 6al1lreidlen Dor bem gltiiflionstlous oet.
fommelten 9oicf ban oom dilberldlein beo gJlonbes
ribetgoiienen $eimweg cngetteten l1cben, fdliittet Soulus 9jonbcn ieinem 9/tiifioncr bos ger6 ous unb teilt
ilm feinen feiten €nt[d;[ug mit, gnbu Siter beimlids
oertcfien 3u uro[[en.

%bet ber fltiiflionar urill nid2to oon bem €ntfd2lufi
liiren unb fagt, biefle Gebcnten frimen nid;t oon 6ott.
$n odterlid2er Siebe flprigt et iblm 6u, weiler cusEutSouen, fueuer olt lriiger 6u beten unb in finbtigem
Gfcuben cuf 6ott 6n t1ollen unb cuf feine Gtunbe 3u
urcrten. Unb 3um 6gtulle lgentle ifm ber 2tiffionor
ein urunDerbcreo {Bort, bas gellet unb leu$tenber als
bet Oilbaricfain bes tlaren gllonbes in bie nodltbunfte
6eele bes $culuo l;JtIt: ,,eine grcu fo oieler. bebele
fcnn ni$t oetloten gegenl,,

9ionfon oerlptigt, es mit ieiner gtou
oe{ugen 3u oollen. glein, nigt ilur prD,
bieten urill er e* %:uolsouen urill er unb urcden unb
beten, bis Gottes Otunbe fiit gnbu Siter ge fommen iit.
2I$, roie tei$t ill eo, inmitten einet grofien, feftenben
Gemeinbe, Die ielbit ein iid2tbcer Setueie fiir bie €rfiitlung g0ttlid2er Eetgeigungen ift, iid2 cn Gottes {Bort
6ut1atlen unb fid2 on ilm irn innetiten get6en 3u fceuen.
$ouluo 9ianbch ururDen irnmer urieber in ban lwtsen
$eittogen 9lugenb[ide feliger €rfritlungofreuben geUnb Sculus

nod2 e innrc[
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mbd)te im fommenben

folt

oud2 ein

ffi;

6lieb bet feftenben

6emeinbe iein.
Unb boc!, mie fd2uret unb oet6cgt toct fein $etSini$m

cuf bem einfcmen $eimweg, $n bleiemet O$roerc

lingen gtcue {Bolten cm $immet unb ionfen tieiet unb
tiefer onf bos l$mubige {Bofiet $ercb, ols ob iie ifte
8aflten ni$tme$t 3u ttcgen oetmbd2ten. Unb in ldswtiet
66wetmu! fianb bet bunfle $ui$ 3u beiben 5eilen
beo gro$en 6tromee, 9as gtuber in ben 9dnben uon
$oufno 9ionborr rourbe l$wercr unb i$uoetet. Unb
i$m roct'e, ole f 0nnte e t nimmet uortldtte fommen. . . .
9lod2 ben ti$ten Otunben fonniger $efteofreuben toutben nun ieine €age upiebet [o idloiit unb gtcu unb
f$weq urie ber bumpfe, rooltenoerlsongane €cg. . ..
Unb bodl gob es fiir t$n tein $uriid met1t. $atte et bod2
feinem 9ltifiioncr oor bem Qln1eli$t Gpttes in bie $onb
$inein oerflptod2en, feine eiganen {0ege gefen 3u trollen.
Gt clnte ni$t, bo$ ifm Gotteo Siebe in ben €ogen
feiner glburefen$eit eine unemrodate Sreubefbeteitet
lctte. $nDu Siier uru$te ielbft rrid2t, utcrlrm iie ipre
9icnc, ilre lieblirrgotod2ter, olo fie mit ibr on einer
gro$en O$Ialnrcrlte ftocl2t, gonS unpermittelt frogen
mu$tel ,,@ag, mbdlteit bu gern nocl2 9?lengfotip, um bie
neue 9ieligion 3u lemen?" Unb nocf eritauntet urct fie
riber [id; fetbfi, cto lie i$rer <ilte itcrr €.od1ter cui i$te beja$enbe 9lnturort $in otsne meiteres bie €r[cubnio gob,
nad2 bet $eiml.ety ifreo QSatero fiir einige 9llonote nad2
9ltengfctip ge$en 6u biirfen.
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ffin

bei feinet ?tnfunft in €elot-

Eetong oon biefem unerporteten €ntfd2{u$ $nbu Sitets
b1frfie, war es i$m pie einem €rdumenben ums $er6.
9as q8unber, bco fid2 uccilrenb fleinet Qlbrceflenl2eit om
$eqen $nbu Siiers uoll3ogen $olte, wor ifm ein Qlngett
fiit bco gro$e Sunbet, bcs Snbu litet gcn3 auo bet
!l1od1t bee Q30fen befteien unb i$r $et6 ltu 6ott et-

f$liefien m0d;te.
{Bieber urct iiber ein $c$t bc$ingegongen. 9icnc,
bie in3oifld2en iften Glcruben betonnl unb fonfirmied
porben oot, u)ot tdngit roieber $eimgeteftt. 9{n ifret
Qletle belanb fi$ 2tin, illte dtlefte 6$weller im Ronfirmonbenuntetridlt in gltengtotip. $nbu Sitet blieb bie
QSerdnberung, bie mit ilter Siebtingoto$ter 9ionc oor-

6eit 9iona urieber uon
g2tengtctip 3uriidgeteltt ruor, beflud;te fie ragetmdfiig bie
fonntdgficl2en Gotteobierrite. Unb ctle QSerfud2e $nbu

gagongen mct, nid2t uerborgen.

Siteto, ifre 9iano piebat

netlmen, blieben e{olgloo.

fiit

bie clte 9le[igion ain6u-

3c 9icnc urcgte

eo fogot,

in fteunbli$et Q3eftimmt$eit bem {Billen i$rer 9lluftet
entgegen6utteten. $n bem $etgen opn Snbu Sitet reogte
unb tobte ein eigentiimtid2er Rompf : Tltit ber gon3en
Rtoft i$rer @eete liebte lie i$re Rinbet. Unb bo$ mu$te
innerlid2
fie oerfpriten, urie fid2 ifte Rinber oon
€e
rourben.
immer mefr'entfemten unb i$r ftember
bie
ni$t
bie
neue
9ieligion,
ocr i!t, clo mrifite fie
nur i$ren 2lcnn fonbem ou$ atle il1te Rinber geroubt
lctte, mit g[ri$enbem $olfe $aflen. Unb bo$ empfcnb

ift

ilr
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li$ igte Rirrber in ber neuen gletigion urobl unb
baleim fil$Iten unb in ifu niel3uftiebenet unb geborgener tooren clo flie [etbft in bet clten gteligion bet Q3<iter.
[ia, bcfi

6on3 aigen tocr e6 i$t 6umute, penn gianc il1rcn tleinen Gefd2tuiftern bie flcf0nen Sieber oon Gottes tiebe
iingen lel1fie. llnb mond2mat taufd;te flie in fletigern
6eIbftoeryelfen ben urunbetflcmen GrSdflungen Don

€ufcn

$e[uo
9lber bcnn fam es ifr immer uriebat 3um Q3eurufitflein,
bcfi flie olo 9fngetroute bes Gd2mertftinigs feinen €eil
loben f0nne cn ber nellen, fcl2Dnen {Beft, in ber bie 6ebcnten ifrer Rinber [ebterr. genn fie oor ic Q3c[ion,

$cuberprieitcrin

9c

......

gefd2of es, bafi ber 7)tifliionor bei feinen !<iufigen
Q3e[ud2en in Ee[09-s,etong eines elbenbs in igrer giitte
?lbenbonbad;t giett. gnbu .8iter oiignte, bet g/lifliioncr
fei cuf lie lo lgtedlt 6u lptegen toie fie auf ifn unb 3og

li$ f$eu in bie bunfelfte €de illrer gntte 3utrid. {B<igrenb i$r 92lann unb igre Rinber im trouten 6gein beo
tleinen Olldmplelno icfien, lodte flie cltein in lid2ilofler
$iniiernio. @o fcflog iie iicf [elbit auo bem Rreie ibrer
$omilie aus. 6ie tucrr fcit geruiflt, ifre Ogren ben {Borten bes 92liifionors Dicft gu ocrflct;licgcn. . . . elber ogne
ba$ flie eo mollte, routDe iie ifrcnr Q3oriog untreu. ger
9/li[[ioncr eqdgtle eine fo orr6iel;enbe 6e[gid2te, bie
cn[d2einenb gor nid2to nrit ber neuen gleligion 3u tun
lctte: oon einem bummen 5d1iiftein, tao [id2 uom gitten
entfemt $ctte .. .
Rein Sort ber €r3dgfung tuor grrbu Siter entgongen.
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Unb mit einemmc[ ucufite fie, bofi fia bos bumme 6d)cllein uror, bce [id) cn pielen fpi$en 9ornen urunb getiffen
fotte unb in 9lngit unb $ur$t oot 9lod7t unD $einben
6ille*e . . . Llnb iie fiillte 3um etitenmol in i$rem
8eben, bcfi bie Siebe pon I,ul1an $efuo ou$ fie fu$e,
um ibt ouo i$ret 9lot, iltet $utd2t unb ilrem QSetiutfein letcus6u$etlen.. . fiit einemnrc[ pot bet 6$wetttiinig oergeffen. llnb nod2 in bet gleid2en {Io$t etttdtte
flie ifrem 9/lonn:,,Our$ bie {Bode bes €ucno lEattleute
cbenb 6ptt mein $er6 bewegt.9lun uri[[ ic! mit eu$ 6u
tu$on $efus gelen. 36 uritt €$tiitin perben !". . .
QJor iibetgro$er Steube ob bem unerurcdeten 6liid
fonnte $culus 9icnbcn nut immer uriebet ftommeln:
6ott fei 9cnt, 6ott fei 9anf ! . . . 9os {Bunbet, bce
gtofie Sunber toot gel$e$en.9ie Gebete bes Sculus
$olten ftofe Gtfiillung gefunban. . . .
Qlber no$ rooren nid;t ct{e Ocl2oierigteiten iiberucunli$, bo$ $nbu Sitets $et3 bod2 no$

ben. EclD 6eigte

oot uon bet $urd2t oot bem md$tigen
6$roeij,tbnig. Obtoofl fie ben gtofien €nti$Iufi gefofit

nid2t gcn3 frei

$ctte, €$tiitin perben 3u mollen, 3cuberte unb 3ogte fie,
ibn in icbnelle Eal um6ule$en.
$fr Otcnn oerlud1te, uorbeteitenben €aufunterti$t 3u geben, 2lber $nbu 8itet, beren Gebanten unb
6inne immer no$ oon bem oiiiten {Bufi beo $eibentums erfiillt w6ren, fonnte foft nid2to oon Dem 9ieuen

ift

foffen unb erfcffen. 1,lnb pculuo merfte got bolb, bo$
i$m but$ bcs Unterri$ten ieinet $rcu eine rcd1te G,ebutbscrbeit gemotben @ot. €t oetfu$te, $nbu Siter boo
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llnfer-Eoter 6u [e$ten.Qlbet. bie Sorte tupllten nicfi in
bem im Geiiterbienft uarbroucl2ten 6ebdd2tnio blalten
b[eiben, [oba$ beibe fteubloo unb mutlos uperben pollten.

?IIs eines €oges ber 9?tifflion<rr fleine grau 3u einem
melrtdgigen Q3e[ud2 nag €.elot-%etong mitbrogte, bol

$oulno, bie 9iionjo! mDd2te bod2 mit feiner grou ben

€ouf unte rri $ t b e ginnen. gnbu Stte r ettttitle :,,gl1onjog,
bu urei$t, id2 urill nun €gtiftin tpatben. Qlber lernen fcnn

idf ni$ts mefr.

$$

bin 3u o[t unb 3u bumm bo3u.,, gn

finbli$ ainfc$er, tebenbig cnfcl2outicgcr Seife eqrillte
bie urei$e $tau ber einitigen goubcrprieilerin einige bet

unf riet goufno, norerft feine
mit
92?emorieritoff
qu&len 3u oollen.
$rcu
Siter
oe{prcd1,
einige
Socfen oor bem {Bei!$nbu
no$tsfelt na$ lkengtctip 3u fommen, um [ic12 bort cuf
bie €oufe oorSubereiten. 9{ber urer nigt fom, nor gnbu
8iter. $oul 9fonbon urcr beidibter a[s ie. ,,Errcn,,
ttcgte et fleinem 9?lifiionor, ,,meine gron oirb nie €friitin urerben. Q3ei ilr itimmt es inrrerlig nigt. 9?tit ifren
{Borten betrrigt fie uno nur. 6ie iit lric ein QBcnanenblott, boo oon jebenr Ql)inbl2orrt{; !in- unb l1eqeroetlt
biblifd2en €r6<iltungen
nid2t

urirb."
Rur3 barcuf begleitetc Saultro OitnrDorr feinen gucn
ouf einer 9ltiffionoreifle in Dcrr 9]lorrto[<rt. llnb ber g?tifflionar $otte leine $et|e greube crr bcm Gifcr unb ber mitreifienben 9iebegetuanbt!eit [einco freiroilligen €ocngeIifiten. {Bie oeritonb er eo, bie ge iben bcs g4lontolot ouf
nalilli$e, originefte Seife mit feiner glebe
paden!

6u
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$lubbett

eures gTlonto{ot gegtcben lot?" 6ptad7[oo ftarden i$n
bie €cbuion ob biefet unetpadetan $roge on. Unb $cu-

tuo gionban

fulr fort:,,9entt

einmcf,

ily letblltlilftet

ben gto$en Gtaben cus$eben miifien. Sie uodre es eudl
Da atgcngen?" llnb iie feuf6ten olle miteinanbet: 9oe
tsdtten pir nie fertig gebro$t unb penn urir uno 3u
Sobe gefcfof lt l1altenlOotcuf et6a$ll i$nen poulus in

einbriid{icfet l8eife oon bem gto$en 6ott, bet bem
Soffer bes 9/tontolct fein a3ett mit bet 9?lc$t ieineo
Sortes bercitet unb bcbei teinen einSigen 6d7roei$tropfen oergo[fen !abe. Unb bieier gro$e 6ott, beiien
1)Lad1t o$ne GrenSen ifi, Iofie ifnen nun but$ bie %iiiioncte fogen, bo$ iie 6u i$m, bet ift Q3ater rtnb $ert fei,
6urii4tel7wn mbdllen, bomit fie oon o[[et 6eifte{ur$t
unb 9tngft frei unb lebig roetben ptirben.
$e freimritiget unb ft0flid2et et $remben gageniibar
$eugnio cblegen burfte, umfo uneuei$boret ururbe i!n-l
feine $rou, bie [id2 gcnS unmettlid2 nieber in i$t oltes
{Befen unb in bie bunt[e 9teligion ber QSotudtet 3uriidge3ogen fotte.

$!te
inSo

i f cI2

beiben dttefiten tn$ter 9ltin unb 9iona tooten
mit $rifilid2 en 9l'ldnnern o et$ eit otet rp ptb en.

en

9{uc$ bie 6dswiege{bbne oerlud1ten, Snbu Sitet 3n
oetanfoffen, bod2 enblidl ben entfd2eibenben 6c$ritt 6u
tun. Qlbet ols 9{ntrcott ouf al{es Siebesuretben fctte iie
nur ein Ieeres, nid2toflcgenbeo, oenig 9oiinung e$egenbeo

,,no$ ni$t".

$c, menn iie

[d2on

mo[[te, iie tonnte

noc$ nicft, cus
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ifreo

tiinig feine l)irogt metlr iibet igran

Riirpe

t,

elber et

wufile immet urieber fein otmes Opfer gu ringften unb
3u qu<ilen. {Benn 3. Q3. gnbu Siter beim gemeinflamen
6ebet bie grinbe fclten unb bie %ugen ldltiegen wollte,
[o fd;tedten fie iebesmct Sudenbe geuerflammen unb
$nplenbe geuerfunfen, bie igt uor ben gefld2lo[fenen
9lugen tlewmtan6ten. Unb lie ougte, bcrfi ber 5dlroett-

t0nig if r Dcmit brofte . %bet uon biefer gingit forrnte flie
niemonb flcgen. gligt einma[ igtem 2lcnne, genn

Dorin fonnte er fie fod2 nie oetftege,n . . . . .
ero$ cllebem latte fie imnrcr ruieber ber uoeifien grcu
uer[prod2en, fiir einige $ogen nad2 9/langtctip 3u
tommen um Soufunteuigt 6u geniefien. Qlber nie l6lte
iie ilr Aerflpred2en ein. Um [eete e[usllticllte unb gfusteben tocr flie nie oer{egen, fobcfi oug bie 2lifflionoleute
bie $offnung frir gnbu Siter foit oufgeben pollten.
Unb bennog, eine grcu fo oieler oufrid1tiget, tlet6$eip,er 6ebete fonnte nid2t uerloran gefen.

3m Sobr 1927 t1atte Snbu titet igrem g2tcnne feit
oetipro$en, ifn ouf bas in gllorgftrtip itottfinDenbe
€tntebcnffeit begleiterr 3n ruo[fur. gotte bod2 Gottes
6rite i$r 9teiofelb

[ic{2tbcrlic!2 gcfcgnct.

,,Obtuo![ roir

feines ber oielerprobten unb gutbcrurif rten gcubermitte[ cngeroenbet fcben., nreirrte grrbu Siter in finblidl
grofier liberrofgung
9c ober gnDu Sitero Sieblingotod;ter gionc in
ienen $eittcgen ilr erfteo Rinbgen errucrtete, fonnte
ii$ $nDu Siter nid2t entfgtieiien, ben t1eifien Sunfd2
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6u erfttf[en. $oufus 9icnban ert{&te
$rcul,,$d2 uretfi beltimmt, bcg boo Rinblein nid2t
oot unierer $eimte$r geboren uretben oirD. QJie[ fobe
id2 barriber gebetet.llnb 6ott fot mir bie Gerotfi|eit ino
$et6 gef$enft, bcfi bi$ bie Geburt unflero €nfe[finbes
tri$t booon obllolten fo[, b<rs geit in Xhengtatip 6u beiud2en. 6ott m0d2te bid2 burd2 bcrs GnfetfinD au fidl
5ie$en. ?{bet bepot bcs RinD bc iit, iit eo bit icgon piebet
eine pillfommene 6i0rung, bie bid2 bcrcn ginbed, bein
gegebenes Eetfpred;en einSuftifen." . . .%uf biefe finbIicI2 einf<iltigen {Borte lcite gnbu Siter nur ein loules,
9Tlcnneo

fieinet

grel[eo, !ti$ni[d2es 8ad2en: ,,{Bco oetftegii benn bu pon
bieien 9ingen? flBirit fcfun fefen, bag id2 r.egt llabel
92tainft bu benn, bos Rinb fnige eturco nog eurem

Gmtebcnffe[t?"
9lbet Scrufus 9jonbono tinblicl2 gf<iubigeo 6pttocrttouen iottte rricft errttriufcgt unb 3uflgonben petben.

€inen fog nrrd2 feiner gtridfelr uon ?llengfotip 8cm
3ur $reube ber Grofieftern ein gefunbes €nfelbribtein
3ut Sett. $culuo 9jonbcn lotte itrengftens geood2t,
bo$ bei bet 6ebud bes Rinbes teines Det 6at1keigen
leibnifd2en $ilfsmittel cngearenbet ururben. gatle et
bod; im 6ebet ,,eine 92rlebi3in", bie oeit urunberbater unb 6uoerl<ifliiger uoirtte ols oll bie uie[en, uielen
fililtet$en unb bie rnongetlei Sefld2rudrungen, bie
iid2 uon ben Eorpdtem ger auf bie Gegenuccd oet-

e$t

$atten,

9ie gro$e $reuDe iiber ien guten Q3etlouf ber Geburt
itimmte aud2 bcs geq oon SnDu Siter uoll 8ob unb
4t

,,91un oil[ id2 ober mein QSeretlillten;'
fpre$en
9o$ bie grofie $reube follte nur oon tut3et gouer
fein. 9tcd2 rcenigen €ogen fing 9ionc, bie iunge 9llutter,
on gu fiebern, unb bco $ungrige R[eine urollte 5cg unb
fia$t ni$t 6ut ?lu$e tommen,9llit bet 6orge um Dco
geliebte Seben bet todlter unb beo Gntelfinbeo, urot im
$et6en $nbu Sitets bie 9tngit, bie gto$e 9{ngit eingefefrt.9lun $ctten om €nbe bod2 bie Seren (bie $ontuen)
fid2 on Oicno larongemad2t, oboo$[ ifr 92?cnn be$otrptet tlatte, bcs 6ebet oertreibe clte b0ien Geifter unb
Oinge . . . . Ober? unb $nbu Siter arfcfrof bis in bie
inneriie 6eete $inein
begcnn nun oielfeic$t bie ge9tod2e
md$tigen
beo
Od1roerttbnigs? ... {Bie
ltu$tete
gerne ldtte Snbu Sitet in bet Stcnfleitonot ityer to$tet cuf oltbcicfifd2e {Beife bei ben Suftgeiftem $ilfe
geiud2t. ?Ibet it2r 9Jlcnn e*tdrte:,,{Bit oollen ol[ein ouf
bie $itle Gottes Detttouen.' llnb 9ianc ielbit toar
innartid2 gon3 eins mit ifrem QSoteu ,,{Benn id; fterben
fofl, Sotteo Sille miige an mit gel$et1en;'
glts in gicnoo SrcnffeitoSuitanb te ine Qlnberung Aum
6uten eintrcten ruo[(te, cnt[i{2loI ficf $outuo 9fonbcn,
Oionc nccl2 9)tengfatip 3u bringen. Oetbituetitcinblid2
ging $nbu Siter cud2 rrrit. ltnD ifr fllonn meinte :
,,6ie$ oor 6oeieinfolb {Bod2cn fcft bu bi$ gefttdubt,
mit mit nodl lllengtatip 6u gcl;en. 9iun f$idt bt$ 6ott
lelblt $inunlet;'
,,9lun fd2idt bid2 6ott ielbft Dinuntet" io roufd2te eo
but$ $nbu Siteto $et6 bei jebem 9lubatfld2tog. Unb

9ont unb iie gelobte:
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ffi;"

i$rc leerc,

auogebitrrte QSruft [egte, oieberlotte fie
immer oi€ber mit louten {Botten, [0, clo ob Dcs Rleine

:.

lie

oerltet1en

fiinnte: ,,91un fd2idt mid2 6ott felbfi

ncd2

?lTengtatip!'

93eoor ber Oonntcgmotgen im gol0nen 8i$t bet
ftrcllenben 6onne etrca$te, lcngten fie in 92tengfotip
cn. gutdl beftigeo S[opfen an ber Rontortiir pedte

tt9

.il,

, /rl

a4tdaC
o:'!
a.J

9v*

i

...,^
=") ;

$aufuo 9ionbon bie 9ltiffioncrsftou, bie nicl2t menig
erld1tat, ofo iie uon bet Srcntleitonot oernc$m, bie fie
t1eryetrieben $ctte. 9od2 unfd2ner nur fonnte bie oeifie
$rcu i$te $teube batiibet oetbergen, bofi nun enblid2
einmc[ cu$ $nbu Sitet ben Seg nc@ 9Jlengtotip ge-

lctte. 6eoi$ urat

biefe 91ot unb 6otge, bie fie
nut ein Xltittel in Gottes $onb, Snbu
Siter 3ur €rfiittung ilreo i$on oor $c$ten gegeben QJet'

funben

$e

gefrd.$tt $atta,

ipre$eno 3u betoegen.

9lcd2bem bie 9lionicf bie iunge illuller gencu cusgeItagt t1atte, mettte iie botb, bc$ eo fid2 ni$t um eine

etnftti$e €tttcnfung lonbelte. 9tod2 einet gdinbli$en

Ocrmte ini gung tonnte

.g

t!

ii$

bie,,9otf t onte" unb,,6 d)w et-

tronte" bio 3um 9lbeni bereits piebet ouffe$en. gie
$teube $nbu Siters iibet bie ungeotlnl fd2nelle {Ben-

Dung 3um QSef[etn fcnnte teine 6ten3en, Unb bie gto$e
$reube iiber bie tcfd2e Genefung ifter $o$tet brod2 in

bern $er3en

bet einitigen $cuberptieiterin ben lelten

Q3cnn.

Oo 9iono 3u einet griinbtid;en

in %lcngtctip bleiben
itiiI)rrlc. Dc0 clcr,

€lininfur ldngete $eit
fiit $nbu Siter

mu$le, gab eo

Jlanrpf unb

6ieg.
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i$0ne 6etegen$eit, tdgti$ in ben €oufunterrid2t

3u

get2en.

9lm eriten €cg tcm $nbu Siter in QSeg[eitung iL1r.eo
9llonnes, ber 3ugleid2 Der eriten $cufunteuigtoilunbe
beiroo$nte. 9tui bie $rage bet oeifien grcu, ocrum
benn fnbu Sitet fo longe ge3iiget1$abe, igt gegebenes
Q3er[pred2en ein6u[0[en, betannte

,,%:us gurgt

fie

unumnrunben:

uor meinem 6cngiong," Unb bolb mettte
bie 9ljonio$, bo$ $nbu .8iter pon biafer gurcl2t unb oon
biefet Qlngit oor iem ilr cngetrcuten Suftgeiit immer
no$ nid2t gcn3 irei pcr. 9enn <ruf bie grage, per benn
ilr 6cngicng iei, gcb fie eine cuorueic$enbe ?Intoort.
QI[s ober pouluo mettte, bcfi feina grcu fid2 oeigetrr
ootlte, ben 9lcmen i$res 6cngicng6 Au nennen, flcgte
er in m<innlid2et Q3efiimmtfeit: ,,gnbu 8iter, bieomofs

mc$en mir ernii. $dl ulill ber 9ljoniag ben griomerr
beines gefift$teten 6cngiongo fcgen. 9tobia 9o!ong,
Q$wetltbnig$eifil eu" 9ofi gnbu Siter nur mit QSongen
oogte, ben 9tomen beo gefr.irgteten 9?cbic gofong
mit feinem l$a{en,3neiigneibigen idywette 8u nennen unb ifm ben ?tiiden 6u tclren, fpnnta bie glionicf
men[cl11i$ gefpro$en begreiferr.
$n einfacl2et 9lrrfd2crulic!feit iprad2 fie in icner Otunbe

mit $nbu Siter riber bie {DelticlDpfung ur.rb tiber uniern
6ott, beflflen CIlcd2t o$ne 6ren6en iit, ruie im bci<rfifld;en
bce Sprt cllm<id2tig fo id2itn iibetflelt i[1, iiber ben
gro$en 6ott, ber oiel lttutet unb rncid2tiger ifit ols ber
geltu d1tete 6 $w e*tbnig.
9ic$bem bie meifie grou Snbu Sitet eqiigtt gatte,
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ben ?ltenfl$en ncd2 feinem aSibe geid2offen
unb ieinen ?I:lem mit i$m geteilt lctte, irogte iie $nbu
liter: ,,$nbu 8iter, toenn bu eine ?ltctte geftod2ten !oit,
oet iit bann bet Q3e[i!er bet W,olte?" morcuf $nbu Sitet
ietbitoeritrinbli$ be$auptete: ,,$c id2 ! ulet onbets Denn
clo td2 !" . . . ,,6d1au", lu$te ilr bie 9tioniab 3u erftriten,

,,i[t nid2t 6ott ber re$tm<i$ige QSefi$et oon uns? $ot et
uns bod2 gei$cffen l" 9o unterbrocl2 $ouluo in innetlid;et €rrcgung bie {Bpde ber oeifien $rou: ,,9lioniof,
es gibt cud2 Oiebe. {Benn $nbu Siter eine ?Botte geflo$ten !at, bonn ift es nid2t cuogefd2foffen, bc$ fie ein

9ieb tueglolt." Unb in leiligem Gilet lu$t et fort:

,,$cwol1t,9iebe iinb fie, nid2to o[s 9ie be, bie Suft- unb
{Bo[fer- unb $elbgeifter, bie uno oon unferm red2tm<i$igen €igentiimer unb $efi$er ureggeito$ten t1oben" . . .
2[m crnbern 2lorgen t1olte li$ Snbu Siter bereits piebet in aller $riife 3um 9aufunterriclt eingeftellt. l.lnb
bie uaifie $rau burfte mit $reuben lellltetlen, bofi ifr
feute boo 2lulmetten unb %nturortgeben bebeutenb
Iei$ter liel olo cm €cge 3uuor. 2lm 6$tub ber Otunbe
et6o$tte fnbu Siter mcndles uon ber 9iot i$reo Grmen
$er6eno. Unb beim %bfd1iebne$men nc$ bem 6$Lu$gebet ftredte bie einitige $auberpriafterin bet 92tiffionorofrau beibe $dnbe entgegen: ,,fr,jonja$, je$t gibt eo
fiir mid2 tein Surrid meft. 9iun t1o,be idS aum eritenmol
te$t mitbeten f0nnen. {Benn i$ ieitDem bie $dnbe gefoltet unb rneine ?Iugen gefd2lofien !obe, bomit meine
Gebonfen bie 6ebete meines 9ltonnes begleiten follten,
iinb mir immer f$rcdl,i$e $euerfunfen oor Den 9lugen

5l

;ffi;eruninnetlif, ou6

urct as ift

$inein ltudlten mu$te. Unb nun bu{te id2 6urn etiten'
mc( ofne gtngit unb Surdlt uot bem 6d2oertt0nig beten.
giesmcl btannte tein $euet uor meinen ?Iugen. 9lun
fonn unb botf et mit nid2to mely on$oben, bet Suftgeiit,

ber rcbi<r bo$ong" . . . Unb mit uot 9ontbctfeit unb
fro[er $reube leucltenben ?lugen fufr iia fodl ,,llnb
ber f$mere 6tein (bctu fctong) in meinem $er5en ilt
nun pl0!lid2 oon mir genommen potben. O 9lionic!,
bu $aft io feine 9[$nung, roia fd2urer cl[ bie oielen $cfte
iiber bet ,,bctu fcrong", ber betn @ongicng gef0renbe
$lo$ in nreinem $er6en, oor. $e$t barf id2 6um etitenmol piebet fret unb furd2ttoe cufotmen l" . . .
9od) nut unfd2oer fonnte $nbu Siter ifte Gebonten
eine gan3e Otunbe lcng cuf eine bet [$0nen Gqiitl{ungen oon €ufon $efuo einitetlen. $6lle iie 9lionioD
nid2t 3u ieber neuen 6efd2i$te ein fd26neo QSilb ge3eigt,
bcs ouf ieine {Beifle mit ber einfcd2en 9oiotfrau tebete,

bie €cufuntetti$tsftunbe pdte

fiit

beibe 9cite te$t

ermiibenb gemeien. 9[ber [eiber $otte Snbu Sitet bis
pieber uergeiien. flBie frof
3um onDern $cg foit a[[es
clo
rreifie
urct bie
iia gcrobe in ienen 9ogen oon
$rcu,
cuo
D er $eirnot eine 6ede t[einer,
raunDin
9?tif
einer
iionof
bunter bibliicl2ar QBilDer er$iclt. 9lun flcbte fie nod2 ieber
6tunbe Snbu Sitet boo Q3itbcfan iibet bie neubelonbelte
6el$i$te in ein $elt, boo gcn6 $nbu Sitet gef iiren follte
unb bcs lie begteitete, cud2 urenn iie boo fltiffionslcuo
uerliefi. llnb fiefe, oon ienam $age an fonnte $nbu
Siter mit $ille bet tleinen, bunten Q3ilb$en bie fd20nen
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menn fie ben €cufben €r3d$lungen
unterd$t uetlcifen llolte, 6u bef$dftigen. Q3o[1 $teube
6eigte lie Die bunten $ilbd2en iltem iiingiten 6b$n$en
unb er3dllte i$m,lo gut iie eo oermo$te, uroo fie botItetIlen.9tuf biefle {Beife tuurbe ilt in ben {Bo$en ifree
9/leng tcti pe r Qlul entt1 ctte t e ine g on6 e,,Q3ilb etb ib e [", cuf
bie fie nid2t roenig ilo[g por unb on bet iie fid2 nidlt fctt
fe$en fonnte. 6eii bos Sott Gpttas nid2t nur bur$ ilte
O$ren fonbern cud2 burd2 i$re%ugen in fie fineinbtong,
fonnte fie eo mit i$rem $eqen leftt1aIten.9cmit tocten
bie 9tnfongsid2rcierigfeiten, Die bco Sernen iltem giin3Ii$ ungei$ulten Ropfa bereitei tsalten, iiberurunben unb
oerfdlurunben. Unb fia oerounbetle lids letbft, roie oet$dltnismd$ig leic$t unb miileloo fie fic$ nun bcs Q3cter-

unier, bcro 6toubensbefenntnis unb bie 3e!n Gebote
oneignen tonnte,

fie nad; {Bod;en lllengtalip piebet oerliefi,
bct iie, om fommenben {Bei$nc$tslelt getault 3u oerben. $n ber $mifd2en3eit foltte i$r i$t 9llonn Sauluo
9icnbon Unterdd2t ertei[en. 9lun burfte eo fiir fie fein
$uriid me$r geben.
€s ift unfdloer 3u icgen, ulefflen $er6 on ienem un'
QSeupt

oergefili$en flBeilncd2tsf e$ 1,927 oon grii$erer $teube
erfii[[t oor: bao $eq $nbu Siters, ber einitigen $auberptieitedn, bie in Gegenport bet gro$en geitgemeinDe
oerlpta$, iid2 nun mit Seib unb leben bem grofien
Q3atergott ber Siebe 3u iibergeben, oDer bco

9J'lonneo,

$er6 it1res

pouluo 9jonbon, bes einitigen ScnODul;
to

(QSedretet ber $eibnifd2 boictiid2en 9leligion) oon €elofQ3etong, ber iecfo lange $o$ra auf biefle 6tunbe ge-

padat unb in Sreue um fie gebetet fctt, obet bas $eq
ber 9ttiffions[eute, bie einmol urieber in etgreifenbet
Sirflid;teit er[eben burften, bofi oud2 in QSorneo bet
lelte freubenoolle 6iag, menn oud2 nod2 icfrelcngem
lartem unD $ei$em 9lingen unb Rdmpfen,6ein iit unb
bleibt, Det 6ein Seben 3ut €rlii[ung
bem

9oiofrolt bclingegeben$ol

ltu

....

.

oiele oud2 auo

....

6is

0op edo fin0o t

Eoben bet giille oon gnbu gogonn ftegt bco
frrt bem fleine,
cuo einem Ieeren Ronieruenbte$ on|win6ig
'| gele*igte Grbiiltcimpd2en.9os
non feinem 6Ias gelgngle
$t<immtein flodert untulig gin unb fer. Obmolt boo
fleine Scimp$ennut oenig Seugttroltl2al, ift flein 3itternbes $lcimmd2en bog gett genug, ben bunflen gtcum
io 3u erleud2ten, b<r$ mcn idmtlid2e glnurefenb en ev
fennen fann.

QIuf einem ffeinen, wgen got6tbllergen, bcs bos
ein3ige CIt0belitiid bes gcn3en goufeo bitbet,

figt

ber

$lliffioncr. 9luf fleinen Rnien liegt lein oulgeld1lageneo
Ceitameni. 9teben ifm orf bem QSoben ftgen QScp<r

$cofitert unb ein pacr onbete 9oi<rtd2riften. glm gegeniiber t1odt ein tleinee, f$mugiges, mcgeres grcudlen,
beren f$males 6eiid2t oon 6oglteigen Oorgenfolten
burd2futc$t iit: gnbu gogcnn, bie QSeiigetin ber giitte,
9id2t an flie gefd2miegt iit igr etwa agt gogre Sdgtenbas

Gnfelfinb, bos fleine 9/lofcnrmebonermiibgen gllilo.
$$re gro$en bunflen Rinbercugen fciflen feinen Q3[id rron
bem mei$en gllonn. 9er QJater bet t[einen CIlita briidt
[id2

mit [einer grcu, ber geibin 6imi unb ilren

beiban

Sinbem in bie Dunf[e @de bet Sn&e.9enn er gegb* ja
ni$t in ben Rreis beret, bie im 6gein beo fleinen lid2tleino [i$cn unb fig in ndd2tlid2er Otunbe um bcs Sort

51

55

+a.+#='.€

Sottes uerfcmmeln. 9er QSefud2 bes 2tiiiionors gttt
nidsti$m, fonbetn ieiner fltuttet, bie nod2 i$rem iilteiten
6o!n $o$cnn, $nbu $ofcnn gencnnt urirb unb feinem
iiingeren Q3tubet €[io, ber mit feinet 9lluttet bet 6emeinbe onge!iirt.
QI,u$ et, %apc Xftila, latte ben gtiifiten 9eil ieiner
$ugenbf<rfre in bet Gemeinbe oerlebt. 9lod2 feinet Ronfitmation cbet pct et eigene {Bege gagongen unb iit nun
Oet
fd2on elf $ofre cus bet Gemeinbe cusgefd2loffen.
gltiifipnct get)!i$n olfo ni$to an. Unb er ge$l ben 9Jtifiio'
not ni6ts cn,
Obet bod2? 9er 9?tiifionct ic{2aint onbeter ?lleinung
3u fein ato QSopc 9/lilo. {Boturn mu$ ber 9Jtiifionot bei
ber glbenDanbodlt in bet $ritte uon $nbu $olonn gercbe
Die 6eid2id2te oDm uetlornen 6$al er66$ten? 9ie 6efd2id;te ift Q3<rpo ?Jlilc ni$t unbefonnt. 6egen bie 6efd;id2te cn unb fiit fi$ l:'o! er. oudl gct nid2to ein6uoenben. {Biitbe et, Q3cpo 9/lilc, eina $iege ober ein 6$ol
uerlieten, et piitbe bos Eetlorne ou$ fu$en, benn bet
QJarluit eineo io[d2en €ieres bebeutat bo$ einen empfinblidlen 6elDf$crben. Q3opc flItilc finbet eo gcnS in bet
Orbnung, bcfi ber $irte ieine 99 6ct2cfe oerki$t unb
bem e ine n per[ornen nadlgcllt, bis cr's finbet ...
?tbet bie €tfl<irung bieier gteicfrriocrtigen €t3<iflung
nill ilm gct nid2t pcifen. 6ie ift ifnr innerlid2 3uuribar,
io no$ me$t: oer\a$I, oerJ'Sa$t, lo oer$a$t, bcfi er'o
nid2t in {Borten fogen tonn.
llnb etit bie glnurenbung, bieie mofilos lre$e %nurenbung unb $upoifung cuf ifn, bie er cug ben {Bpden
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fltilc,

ein

t ...
f$!n fiit
QSerloten? ... Unfinnl QSliibfinnl 6ibl et ni$t mit

,,oerloteneo 6d)ol" iei ! Oonte

bieie €$te

ieinet ?2lutter unb fleinem d2tiitlid2en Q3tubet €Iia in bet
glei$en $iilte? Sorum ou$ folt et oerloten fein? Rein
gllenfd2 mufi i$n
fud2en. €t ift bc, nlo et lingef itrt t . . .

9tut, ureil et nidlt tn ber Gemeinbe geblieben, ureil
er 3uetit g2lofcmmebaner, bcnn $eibe geurotben ift, ioll
er ,,Derloren" lein, folt es ifm lSle$t gellen, [o f$led2t

pie bem ormen, oeritden 6$olLein, bao $unget unb
9urit leibei unb tuomiigli$ in einem 9ombuid2 lcingen
bleibt. Seeras 6erebe, nid2to ole leeres Getebe I $$m,
Sopc 9/li1c, get1t es gut, oittlid2 gut. Rein bifi@en
l$Le$ter ols ben frommen €ldften. $c nod2 beffer clo

ilnen. {Bo!t rDot A. Q3. fein cilteitet Q3rubet, Der fromme
golonn, ber €ugerrDfpieget, reid2er geootben cl$ er,
[o reicl2, ba$ er uor fed2s $ofrerr feinet 9l?utter bie neue
$titte, bie iogot QSteitetrprinbe $at, erllellen fonnte.
?tber fcl2on ein $o!r bcrouf ftctb et. 9li$t einmol J?inbet
$atle i$m feine $rau geboren. 6o ,,ungliidli$" wot eq
ho$bem er ein guter €$rift oct.
i:' l3opo 9/tilo iit bet glleinung, bcfi boo Sott oon,,6otte$ 6egen", bos bie €lriften fo ge rn im 9lrlunbe lijl1ten,
nid2to olo leeres 6ei$uld$ iit. $opc 9/lilc iit nid2t oeniget geiegnet cls bie frommen €friiten. $c nod2 ma$r I
$ot ni$t Q3cpo $cofted, ber 9/lengtatiper Gocngelift,
im uergangenen $ofr cn 3oei Grdbern ftelen miiflfen,
6uerft nnr Grdblein feines Gnfelfinbeo, bcnn cm 6rcb
feincr

$rou?
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Gt bogegen, Scpc gltilo, lot ein geiunbeo flBeib unb
3oei runbe, bide a3iiblein I Unb e in brittes Rinbd2en
bcrf er etporten. 6ia clte iinb gefunb, aud2 9ltilo, iein
Sinb ous eriter€!e.S<ro foll er [id2 nod2 melr otinfd2en?
{Dofl fctten feine Rinber upt ein pacr {Bod2en 6use'

ginn ber fei$en €rodeqeit 99flenterie ge$abt, Qlbet bei
i$nen ift es DDn felbit oieber gut geootben. €t $ctte

nidlt einmol n0tig, beim 9ltiffionar teute 9ltebfin 6u
foufen.
9lein, es ging unb ge$t

ilm ni$t

fd1te$t, obfolut nid2t

lgtegt,
llnb 6ott?

Q3opo 9?1ita be$ouptel fteif unb feitr es
gibt teinen 6ott I Grft oot {Bod2en, ole ifn Sufio 9llang,
eine €ltiitenftou, bie einit olo 9/ldbd2en mit i$m tonfir-

miert potben toct, toegen feinet oielen ,,QSeriuungen"
mit ,,6ottao 6etidlt" lfi$ten mc$en oo[|te, $ctte eri
ifr in tcutem 5etbltbewu$tfein entgegnetl. ,,$$ glaube
cn teinen 6ptt, bis idl ibn mit biefen meinen flugen
fe$en fcnn !" fobc$ bie $rcu in $om unb 6$red $er.ooritie$: ,,9u tebeit u>ie ein Q3etrtidtet l" Unb mit $0!nif$em 8a$en tlalle et ifr gecrnttoortet: ,,9ot-tt't lcfi mid;

uetriidt fein l"
,,Q3io bcfi er'o finbe" . . . . Oct 2liifiortot oei$ fo unb

eben

fo uiel Q3eifptele 3u erg<i[;[en uott ,,uctirrte n 5d1ol[ein"'
bie 6ott fo [onge gefud2t, trio bafi cr fie gefunbenl1alte.
Oft gctte boo 6ud2en i<rfrclorrg, io$qel1ntetang gebcuett. Qlbet immer mu$te fie Sott 3u finben'
godl ibn, QScpc ?Itilo, tuitb bieiet 6ott, ber ieinet
Ilber3eugung ncd2 nut mit bem glamen eliiiiert, nie
AR

not Den Etiump$ erleben, Dc$ er, QSopo 9lliIc, in bie 6emeinbe 3uriiduetlongt ober gct in fie 3uriidte$t, tl:ie
unb nimmet ! ,,€$rill" toct et geuoefen. 9orcuf ift et
,,gTloblammebcnet" geootben. Unb ielt iit er ,,$eibe".
?Ilte brei gteligionen $atte et oetid2medt. llnb aue Gtfc$tung tonnte et fagen, bc$ atle brei 9teligionen im
Grunbe genommen gleid2 finb, bos $eifit, fie ctle btei
!oben teinen Qilert !
1it id;urerem $eqen uetld$t bet 9ltiiiionor mit 93cpa
$aaftet! bie $iitte oon $nbu $o!onn. {Die longe no$
mufi et bie btiidenbe Gorgenlcfi um Q3cpa 9ltilc mit
lidl betumfdlleppen? {Bie oft fd2on $otte et in 8ie be unb
mit €rnit mit Q3opo 9/tilc gerebetl QSopo $cofted fcgt:
gltilco $et3 ift bid$<iutig geootben. 9atum tcnn
,,QBopo

tein Gottesurort rnefr $ineinbtingen.

Q3opc

2lilc iit

oeritodt, gcn3 unb gat uetftodt t" Unb mit bem Setitodifein

oirb

e6 D0r1

%tls bet

$cfr

3u

$ofr i$limmet.

Otiffionat oor o$t $o$ten ins

9otf fcm unb

bei feinem atflten Q3e[u$ in ber elenben, b<rufd[ligen 91lot-

lenlSille uon Snbu $o$cnn $0rte, bc$ i$r 6o!n QScpa
9/tilc fd2on oot $c$ten butd2 feine QSet$eirotung mit
einem nro!ommebcnif d2en CIldbd2en 9?10!ommeboner gaurprben urct unb bet 9/liffionct mit ifm tebete, [eugnete
er tut6oeg: ,,Oburo!t
t1

ob

i$

e

ine fltofommebcnerin

e,i$ lelbftbin ni$t fllof ommebcnet g eworb

3ut$tou
en.",,QIlb er

i$ ureifi, iit bein 9l<rme im Gemeinbercgilter. ,getiltet' porben, cusgeitri$en." 9o$ QScpo 9Itilc bet1aup'
io oiel

tete, er fetbit fei nid2t cuo bet Gemeinbe cuogetteten.
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QIIII et bamols fo beurufit log, \c*te et oenigiieno nod2
ein feetiid2eo 6$omgeltibl. $n ben 9lugen bes neuen
9/tifiioncro pollte et nid2t alo 9/to$ommebcnet gelten.
%ber no$ $o$ran toot ifm <ru$ biefes 6$amgeln$l
uerloten gegongcn, $i)iet unb ldrter ruurbe lein $et6,
llnb bennod; empfcnb et in iid2 immer oieber einen
f$mer3enben 6to$el,fo oit et toegen fleines 9teligionooedlflelo 3ur 9lebe geitellt ururbe. $omig btcuile et ouf
unb nru$te feinen 6d2ritt onf ctlerlei Seife 6u te$tfedigan. {Ilit Q$mdllungen auf bie Gemeinbe fctgte et
in bieflem $uitonb ni$t: ,,$n ber Gemeinbe ift feine

Siebel" ,,6ooo, f ot nicl2t bie 6ame inbe bainen Gltetn unb
eud2 Sinbern

mit eot unb 6elb ge$olfen eure .$titte im

9otf

3u erftetlen? $at nidlt ber 9/lifiionar, clo ble $iitte
cufgerid2tet roar, otle bie, bie bobei getsollen $oben, 6u
gutem Od2oeinebiolo unb 9teio 3u fi$ ino 9ltiiflionofcuo

eingelcben? $aben

ii$ ni$t

QSopc

$cofted,

Q3cpo

Q3engte[,$ofapb 6omba unb toie fie clle l1ei$en,lileu$
miibe ge crbe itet ? Unb clle s bcs nut cuo 8ie be, oue teiner
Siabe

!" . . . 9tuf biefe Gntgegnung $in uru$tc Q3opct

obet unb feine gJlutter Snbu Sobann, bie cn d2ronifld2er
Gelbnot titten, beboupteten boo Gegentail. Um bem
unguien Oircit eirr Gnbe 6u bereilen, be6o$tte bet 9lti[iionor ouo ieinet eigenen 5cfd2e uor gentigenb $eugen
gotf iiblid2en $teio flit bie oon
$nbu $olonn ben im
gepf[on3ten Ropotb<iume cuf ben lelten €ent ouo,

ilr

?)tilcr bas gllcul geitopft fein fotlte.
2tber Q3opa gltilo tpor teineotuegs gewillt, nun ftille

iobrrfi

Q3crpcr

frit te$t unb gultliett unb bod2
bobei feine innerli$e 9lu$e unb $ufriebenfeil tlotte,
nrufite et immet urieber neue Gtiinbe fiit ieinen unfeligen $er6enoSuftcnb ou$arf<rlb oon fi$ fud2en. €r
fd2cimte fi$ nid2t 6u be$aupten, bet unb ienet, ber
6tieb bat Genreinbe roor,$alle faine €ltern in ftti$eren
$cfrcrr um lonb betrogen.
Qlber fcftic$lidl tlatle er au$ bie lelte molnenbe,
ifrrr io rirgerlid2e Otimme feineo Geoiffens burd2 grobe,
untuafre Q3efcl2ulbigungen cnbetet 6um 6$weigen gebrocf t. 6d1on ieit $often fonnte et olle Grmo$nungen,
3u ieirr. 9<r et iid2 felbft

Gerecftigfeit iil in bet 6e-

ctte €inlobungen iibet ftd2 erge!en loffen, o$ne im $nner-

lct oot uiclen fia{2ten ouf cinem
cn
bao
$nbu €ogrrf outauft f<tt, Ropof
$elb,
fie fp<iter
gepllaql.9er 6itte gcnrii$ Datf fic be rr Rapot ernten.
?[ber $nbu eogol oetruel;rt co ilzr, obnrol[ flie nur bco
$elb, nid2t ober bie QSdume ocrfouft f ot." 91ccf bem bie fe
9lnfd2ulbigung 6u Often beo 9lliiiionoro getornmen urct,
ptilte er bie 6c$e nc$. Rein 9?lenfcf fonnte Slar$eit
oetf$ollen.9enn $nbu €cgc[ beftonb botauf, ben 6or-

iten cucb nut im getingften bcrouf 3u tecgieren. Sein
{Bibet[prucl2 fam melr tibet feine Sippen. 6o oft bet
g4iilionat obet beifen $tau ober ein Gemetnbedttelter
ober fonft ein 6lieb bet Gemeinbe mit ifm iibet fein

9ltilo 3u icgen:

,,%,ber teine

meinbe. 9Jleine 9lluiter

60

unfaubeteo Seben tebete, llotte et ols €ntgegnung
iebeorrro[ nut ein fp0ttifd2es, ibedegeneo 8dd2efn. {Bcr
e r nicft fein eigenet $ert unb fonnte [eben wie at urollte
unD urie es ibm be$ogte? $enn et li$ no$ eigenem
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9Eilten mit einer 9/tof ommebonetin oet$eitatet !ctte unb
fi$ no$ beran Cob eine $eibin oon ilrem 9otf unb
i$ten Ql:nge$0rigen roeglta$t, um fie gu fleinem {Beibe 3u
mcd2en, fo ooren boo feine eigenften, perf0nlid2iten ?tn.
gelegenl1eiten, in bie [id2 niemcnb 3u nri[d2en lotte.
QSopo $ooftett $at gon6 ted2t, urenn er fagl, baa $et6

uon Q3apc 921ila fei btdldutig geoorben, et flei oeritodt.
€ief cuf feuf6t ber 92tifliionor, urie et mit QScpa $co-

fted im lellen 2lonbfld2ein leimmdrts gelt: ,,Ob Sott

roolt Ecpo ?Itilc

cud2 nod2 finben urirb?",,fl8er oermog
bao 3u fagen?" me int Eapo $ooltett in bciottfd2er 9tu$e.

,,6d7einen uno nid2t a[[e Q]erirrten unrettbar oerloten?
Unb bo$, urie oft f$on fcben pir's in unfter GemeinDe

e{eben britfen, bc$ ifnen 6ott nodlgelt, oft goq ftill
unb unoermerft, unb iie 3u finben wei$, oietfei$t getcbe
in einer 6tunbe, in bet fie felbit om urenigilen cuf eine
fold;e Q3egegnung gefcfit finb?" . . .. .
,,Q3io bo$ et'o finbe !" $o, oie oft [d2on bu{te bie 6emeinbe ?/tengtctip bie fetige Sofrfeit bieieo Sorteo
miterleben.

9o

urot

6. Q3.

ber finbarlofe 9llortin 5aroot, ber in

fcften in bie 9te$e einet 6c{2iffobirne geriet. Gr
ncfm, oie er fid; ietbit 6u rccftfertigcn fuclte, Dcs
ld1tedste 2ldbd2en au$erlotb icber 6itte olo Q3eifrcu
peil . . . ic rueil feine ifm cngctroute $rau finberloo
urar. 9lls ifn ber /4i[[ioncr unb Die Gemeinbecilteiten
reifen

oegen [eines $e$tttitto ermofnten, $ie[t er ilsnen oot,
bie leiligen 9J?dnnar im 9ltten €eftoment $atten au$
metswe $rouen get1obt.9co [ei feine 6tinDa. Unb bo$
02

oul to$te er, o[s itsm bet 9/tiffionot fogte, ,,Rinbet tonnit
ni$t felbft geben. 6ie finb ein 6efd2enf Gottes l"
Unb bbbnifdl tlotte et bamcls 6uriidgagebenl ,,9os
uro[{en urit bo$ le$enl" .. .Roum tocr er cus ber 6emeinba 0ffentli$ ouogef$loffen urotben, belud1te i$n
6ott, ban er um bet O$iffsbitne toil[en ureggeoorfen
$otte, rnit f$meret Rronffeit. $n feinen urilben $ieberpfontaiicn l1alte er. eo immequ mit bem I'eulet 6u tun,
ber ibn mil $bt[enbrot frittetn rpol[te' . . . QI,ts es ilm
aber uriebat beiflet ging, bod2te et nid2t inr getingiten
boron, 3u 6ott 6utid6ute$ren. {Boltte er bod2 bem Qltiffipnar unb bet Gemeinbe ben fid2tboren Q3eureis Lieletn,
bc$ er ii$ ielbit Rinber fd2cffen tbnne unb ba6u teinen
6ott btauc$e. $mmet [outet unb ftol3er bttiitete et ii$;
benn bie OtunDe feiner gmeiten $tau tcm ndler unD
bu bir

ncifer. Unb et, gllartinus 6ctuct, ber fcltelong mit
$ulicno in tinberloier G$e gelebt fotte, burfte nun QSotet
urerban I %ber. wie erld1tot er, olo bie Stcu anitott eineo
geiunben Rinbes eine f$radlid2e 9ltifigeburt 3ur l8elt
bto$tel Ao[ €ntfleSan [$tie bo ber bis ins tiellte $eq
getroffene Ecter: ,,6$meifit bas €iet in Den QSctitp!"
. . . Qlon bet 6tunbe ab ular flein innetlid2et Sibetitcnb
gebro$en. 91id2t longe bctnod2 bol er teueoo[[ unb bemritig um {Bieberaufnofnre in bie Gemeinbe.
,,Q3io bc$ er'o finbe" . . . 9c urot ein onbetet €friit
pon bet 9cienitobt Q3<rnbiermciin, ber bco 8e$tetieminot befu$t $otta unb ben 2tengfctipern in oflen 6tiiden
roeit ibetlegen uror ; Sufcs 8ogc, SabtAebntelong nrot €!
OJ

-.-qrillG;ffi

gegangen, balte lidl 6uetii mit
einer glto$cmmeb<rnerin, Donn mit einet $eibin wr$ei-

in loffnungslofet $rte

rotet. Smmet urieber urcrr ilm 6ott nod2gegongen unb
lsolte oul mond2erlei {Beife oetfu$t, ifn gon3 3u ftd2 3u'
riid6u$olen. Gin pcormol wd$nte fi$ Sufco Sogct [d2on
ouf bem $einroeg. 9[bet immet pieber gelcng es bem
Q30[en, i$n cuf %bwege unb 6eitenpege 3rt loden.
9urd2 mcn$eo Gefttiipp unb butd2 mcnd2en bprnenrei$en Seg uoft 6$nerg unb 9iot mufite et $inbutd2.
Cnbli$ tet1rte 6ott bei i$m mit ainet gro$en $reube
ain: er ldlentte ifrn e in J?inb. Urrb cls Det gttidli$e QScter
3um etitenmot fein f]inD ctrf ben 9lrmen liett, uror fein
$et6 ein 8eten, bo$ fein Rinb fcuberere unD gerobere
Q[ege gelen mt'$te ole er ! 9urd2 bco $illtole Rinbtein
$otte 6ott ben in ootgettidten $cften fie$enben QSater
au fi6 Surttd.gel1oll.9lrtit feinet $rau tut et nun c[[es,
um fein Rinb uot ben buntfen 6$olten beo $eibentumo
3u bemolren. €r felbit, bar fo [ange in gottfernet $ne
gegongan iit, botf nun cnbern oon bet fud2enben $ittenliebe Gotteo Aeugan. $ct et eo bo$ pe{0nlid2 in feinem
eigenen Seben etfafren biirfen, bo$ Gotteo .liebe bas
uerirde 6$aflein fo longe iuclzt,,,bio bcfi et'o finbe"...
{Die Q3cpc $<rcitert uttb ber 92liffiortor ottf benr $eimroeg Don ber fud2enben, uttcrtttiiblicfen $irtentreue
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Gottee miteinanbet teben ttnb on a[[ bie oielen benfen,

bie 6ott auf mon$ertei flBeifcn unb cuf mond2et[ei
Segen 3u fid2 Suriidgellotl$ot, merben bie 6oryenIei$ter unb leid2ler.9tid2t ber 9/tiifionor, nid2t bar €ocngelelblt gebt ben Qietirtten nccf. {Benn es cud2

liit: 6ott
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Gloube

t1aIt es feit, bco {Bort ool[ punbetboten €roftee: ,,QBio
bafi et'o ftnbe" . . .
$tifet uni bDber fteigt ber ?llonb. 6ein 5itbettidst
ftiefit in gli$etnben 6trdmen oon ben !o!en palmen

gorfrceg
$ercb.Gt fiiltt mit ieinem mild2igen 8id2te ben
unb [d2t<igt iibet bos grofie flBofiet bee Sarito eine
Ieud2tenbe Q3ofn. Obtooft bet 9Tliffionct unb bet Gocngetiit ben gto$en 6ott, befien 6ein QSapc 91tilc mit
lrc$en {Bptten [eugnet, ni$t mit teibti$en 9{ugen
fd2ouenr $m innetften $et6en flpiiten fie fein {Ia$elein
unb feine ein3ige Sitttidlfeit.
€cgo borcuf $odt Q3opc 9l'titc mit feinem $u[d2mei[er
oot ber $ritte, um boo cuf bem 9otfureg tippig mu$e mbe
6roo cbgufcrppen. !3opo $bem, ein Q3erpanbtet uon
i!m, iit inr Q3egriff, crn ifm ootbeigugefen. Q3<tpc ??lila

(Blocfe

int (Eoufcn

be6

9?iiiioirdlouied in glcngfofip

gtii$t ifn notl2 9oicftueife ; ,,{Bo$er?" Oet 6itte gem<i$
$dtte ilsn QSopo $bem nur mit einem ni$tofagenben, bie
9ti$tung feines Rommeno ongebenben {Botte grii$en
mriflfen. Q3cpc $bem pottet oud2 cuf feine beftimmte
2lnttport unb iit erftount unb etfreut 6ugIei$, urie QSopc
$bem neban i$m ouf bie €rbe niebetfodt. QScpa $bem
iit fd2on in$o$en Soften, lct oiet etlebt unb tonn [pan'
nenb er3d$[en. 9os ift aBapo 9ltilc, bet mit Der 9frbeit
in feinem fonbetli$en $reunbf$oftsoet$ottnio lte$t,
airre ruil[fommene 2lblentung in feinet eint0nigen, [cngoci(igen 9trbeit.
.
QScpcr $benr er3iiflt:,,Q3Dm f4iifionofouo tomme i$.
Jtiibnle'Oe0clcr, sltrnrpf unb gleg. 5
05

$abe eben ben €ucn unb bie 9ijonio$ befudlt, um ifnen

6u lagen, bcfi id2 motgan mtt meinet $tou in ban eui<ttt
cuf unfet 9leiefelb 6utidtet1re unb bie beiben gebeten,
fid2 um unflte beiben Euben, ben 6uit unb ben 9]tciil
on3une$men, flolange upit €ltern oboefenb finb" . . .
,,Sft 6uit pieber geflunb ?" frcgt QSopc 9llila 3uttid. ,,9e r
QStutbutd2fott lct feit ein pccr €ogen aulge$b*, $eule
iii er oiaber in bie 6$ute gegcngen." ,,Sonn oirb
$nbu $bem getouft? {Bie [onge mufi $nbu $bem nod2
le tnen ?" ftogt QSopc fltilo of ne inncre €eilnc$me roeileu
,,910d2 fonge, benn fie iit ott unb fonn ni$to be$olten"
ettldrt Q3opo $bem . . . ,,$it cud2 nicl2t n0tig" brummt
Q3opo 9ltilo 6utiid, unurillig mit feinem Q3uf$mefiat cuf
bie €rbe fineinfcdenb, ,,nid)t nitig?" ruieberfo[t Q3opc
gbem in longge3ogenem, frogenben eone Den €inoutf
oon Q3apc /)li[a, ,,6o meinit bu. $di bin cnbetet fieinung. Snbu fibem t1otte feitbem ein iteinlartee $ert6
unb pof[te ni$to oon 6ott uriffen. Gr[t feit ibt $ub butdl
bie Q3elcnblung im 9ltiifionolcus ge$eitt iit, lat fie fi$
entfd2tofien, ben,,9ingen", bie iie feitbem geptogt $aben,
ben 9liiden 6u te$ren" . .
teinen Sert," r<iuipert

.

"$oluriebetlolte Q3apc
lllilo. ,,6o fcgit bu,"
$bem
in oernreiflenbem 5one, bcbei unrufig cn feinem bunten
bojofifld2en Ropftu$ riidenb. Ou ge!0tft eben nid2t
me$t 6ut Gemeinbe" . . . ,,Ui[[ oud2 got nid;t 3u i$r
ge$bren" ldlneibe! ilm QScpcr gltil<r Dcs {Bprt ab. 9lbet
QSopo $bem fd$tt ntt1ig fortr ,,Q3ielleid2t bift bu nod2
fid2 a3cpc

ainmol lro$, wenn bid2 bie Gemeinbe uriebet cufnimmt.
9u bift nod2 iung unb fennft bos Seben ni$t" . . ,86?"
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in uietf<rgenbem epne
ffiffi;fi[tbeoufit
nie oerbe i$ in bie Gemeinbe
3uriid. ,,tlie,

3uriidoet-

longen. 9lie !"

nimmt feinen oufgeurei$ten $ftiem ouo
feinem 3cfntofen 9?tunb, bnllell ein urenig, ols mii$te er
gtebe
fleiner
3uuot unfid2tbote $inberniife ous bem Sege
r<iumen. 9onn beginnt et: ,,6iet7, i$ toct oie bu ein
QSerirrter unb ?Iuogei$loifenet, oiete iallqet1ntelong.
gtte ine
$ugenbiofte $atle i$ einit bei €ucn Q3tc$es im
Ruo[o-Rapucflet %ifflionolcus oetbtadlt, {la$bem iclt
QSopc $bem

fonfirmiert uaor, bin i$ eigene {Bege gegcngen, tiimmi6 ureber um bie Gemeinbe no$ um 6ott . . .
9[ber nras $abe i$ nun Don meinem Saben? 9[u$et
meinem {Betb unb meinen Rinbern tsobe i$ ni$to. QIII
mein E$weifi unb o[[ maine 9tiitlen iinb oetgebli$
gablieben. 9[[[ mainem tun le$tte Sottes 6egen.
9c lctte i$ eineo nocl2to f$on oor $alten einen
ionberbcten Oraum, ber mid2 nimmer [oolie$:
$dl lag in tiefem 6d7tole,9[uf einmcl ttriumte mit,
idl fei in einem ounbetfl$0nen, gtofien 9otfe, 9tod2
nie in meinem Seben l1obe i$ ein io ounberfd20nes
gorf geielen urie bcs, boo id2 im Stcume fa$. gie Sege
ulcren olle bli$btcnf. Unb ite $duier gtofi unb !o$ unb
ureit unb fdliin. SO mufite nur id2cuen unb ftounen.
rnede

9luf bem [onnigan {Bege ging es gotleb$oft unb frii$lid2
3u. $unbede, io €cufenb e oon lJlenl$e n gingen an mit
oorriber, ofne mid2 nut im geringften 6u bea$ten. @ie
oI[e ooten mit fcl2tinen, reinen, urei$en f{leibem ongetcn. 9liemonD trug ein i$mu$iges Rleib. 9lut id2.
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6$Iie$Ii$ nofm id2 mir ben 9?rtut, einen ber Q3otbeigelenben 1u ftcgen: ,,So!in ge$t i$t benn?" llnb
Ieu$tenben glugeo fogte er 3u mir: ,,Sit clle ge$en 6u
6ott" ... .8u 6ott?" frcgte id2 etitcunt 6uriid. ,,{Bo
roo$nt benn 6ott?" ... ,{Io$ oeit, weit, ureit mtifien
urit ponbetn. Qlber enbli$, enDli$ fommen urir 3um
g,tyone 6otteo". ... 9otcuf fuben bie Sitger unb
3u fingen, fo fiifi unb i$0n unb ergreifenb,
bc$ id2 mit cns $eq geilen mu$te. O, bieier 6eiong,
biefer Geicng I 30 tann bit nid2t fcgen, oie id20n unb
l1etrli$ er flcng. llnb pl0$lid2 iiberfommt mid2 ein Gt-

Sonberer cn

iirneur. %us weitet, buntler QJetgcrngenfeit iteigt mit
ein urunDer[ameo, lid2teo €rtennen ouf . . . 9co 8ieb,
boo !ieb, bcs fie fingen, eo iit mir nid2t gcn3 unbetcnnt.
. . . llnb feller unb leIler oirb'o in mit btin. . . . $n
ftii$eq fr.i$et Rinbfeit $atte i$ bas lieb oud2 geletnt.
Unb nid2t lcnge odftt eo, 0ffnet fid2 mein fltunb tpie
oon felbft unb id2 mu$ mitfingen . . . llnb td2 teile
mi6 ein in bie gto$e 6$ott, bie in teinen $eftfteibem
Dem €brone Gottes 3ueilt unb finge ouo gonaam $er6ett

unb mit oollet 6timme: ,,{Ber finb bie uor Gottes
5$tone? S<ro iit bao fiir eine 6$at? er<iget ieber eine
Rrone, gl<in3en gteid2 ben Otemen flot. $clletttic fingen
crl[, Ioben 6ott mit $eILem 6c$att. {Ber finb bie in reiner
6eibe, oe[$e ift Gerecl2tigteit, cngeton mit mei$em
Rleibe, bos 6earcibet feine $eit rtnb peroltat nimmetmebr? So finb bieie tommen ller?" . . .
9o ptii$Iict2 toedte mid2 maine $rcu unb ftcgt mi$
uotl $ut$t: ,,$ae id2reiflt bu benn fo?" ,,{Benn nri$
6B

bomo[s meine $rau nid1t gewedt Ildlte, meine 6eele

odre nid2t melr in ben Riirper 3uriidgefommen.
6eitbem fcnn id2 ni$t rufig oetben, bio ig utei$,
bc$ cu$ i$ bos oeige Rleib betomme unb uon 6olt
dngenDmmen ureria. Sie bcntbcr unb frog bin i$,
bc$ nun cud2 meine $rcu mit mit gegen nrill ouf bem
{Beg 3ur 6ottes-6tcbt. 9fudf un[re Rinbet follen mit
uns in bie 6ottes-6tcrbt urcnbern. 6ie biirfen ni$t
$eiben bfeiben, €ben $obe id2 ben tuan gebeten, fclls
unflte Rinber in unfrer 2lbwelenl1eit etnfttid2 etttanten
uriirben, iie 3u taufen."
9tuf bem 6efid2t oon QSopo 921itc liegt ein fp0ttifld2eo,
iiberlegenes 8dd2eln. 9ao fonberborc 6eltigl, bos bie
€r3dllung Q3cpc $bemo in ifm uredan oill, etitidt er
mit bem oerd$tligen Gebanten: ,,9er Q{Ite iit eben inr
%tlet.wie fo mon$er onDete . . . finbifd2 gercorben,,. . . .
Roum lcben $nbu unb QScpc gbem bcs 9orf uerIalfen, bri$t bei i$rem 6ogne 6u;r, ber mit feinem
Q3rubet CI.lcfil, bie 9ltengfotiper 6guIe befugl, urieber
bie 99flenterie ous. 9cau in oiel geltigeter Seife olo
bie ftii$eren gJtcrle. QBei €cg unb 9lod;t fonn ber etrc
br.eiye$niiit1rige $unge nid2t 3ur glufa fommen. gegn

brei$ig, ic un6dlltgemol mufi er unter qudlenben 6$meqen bie 6d2tclmo!!e oerfoflfen. gtais fonn er

3urcnSig

ni$t me$t linunterbringen, 9leiobtei unb gleisfg[eim
iflt ilm 3uoiber. Oetbft bie Oiipp[ein unb oerfld2iebenen
QSteic*en uon ber 9lioniob miiffen ifm oon genni Sub-

bo, bie f$on tibet ein $cIbeo gogt im glliffionolouo ift,
69

----ETE!ml

ffiffiffiffi.
in
€ogen

Rein {lunber, bog bos Q3iiblein
menigen
6um Getippe obgemcged ift. Gofott
oitb feinen €ltern ein Q3tief no$gel$idl, ber iie abet

nie errei$t. 6$on ibe{egen bie fltiffionsleute, ob
9Jtoiit nidlt bo$ uot ber gtiidte$r bat G[tern getcuft
perDen [otl. Oo tritt gan3 unerurcttet eine id2einbce
Qlnbetung 6ur Q3effetung ein.9[[[es lrcul li$' bar Sunge

biirfe bod2 urieber genefen unb ttinne bonn om {Beifn<r$tofeit mit feinet glluttet unb feinen btei onbetn
Gei$oiftern getcuft uretben. 6uit oetlongt ielbft nad2
wei$getod1tem 9leis, ber ifm oudl $etrlid1 ldlmedt.
Qlbet no$ om gleid2en Q{benb, 3ur 6tunbe, Do niemonb
bctouf gefofit ift, {tf$t Sona pl0Sli$ bco Sebensfi$t
bes Rnoben cus. $enni Q3ubbo ift getcbe beii$m, um i$m

feinen glbenbbtei 3u geben. $n oufgeregter $cft tennt
fie ino fJtifiionolcuo 6uttrd, um ben €ucn 3u rufen.
Qlbet bis bet Sucn tommt, ifi bie 6eete 92toiils bereits
entoi$an. 9ie feibnif$en unb mo$ommebcnif$en
QSeruronbten fAcfito bitten ben 9lliffionor, ben Seid2nam
bes Rinbes 3u toufen. {iotiitli$ fcrnn ilnen ift Sunfd2
ni$t erfrittt rcetben. glcrcl2Dern Det 9/liifionor mit ben
6ot1ftei$en Eetprrnbien bes $Qinbes gebetet $ot, oet-

fpd$t et ifnen, bo$

bos Rinb orrf bem Gfriitenfrieblof

beerbigt uretben btrfe.
$ut gleid2en $eit liegen bie beiben Q3tiblein oon
Q3cpc gllitc, $itet unb Rortmon oud2 roiebet cn 99[en'
terie botnieber. $fte gltutter bittet ben Eatet, nid;ts
6uteo olnenb; ,,Romm, urit urollen unfre Rinber ins
9/liflfionofouo btingen unb bprt um TltebiSin fiit iie
IV
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bilten" . . . ,,6ercbe nod2" brouit Eopc fltitc aornig cuf.
,,@ie$l! ic, urie bie %iffionol,eule t1etlen tiinnen I Sie
oiel 0lebi3in tloben lie in 6uir lineingefiittert
- unb
bodl ift er geitotben t Unfre Rinbet urerben uon fetbit
urieber geneien urie bas te$lemot ou$1"
QSopc 9?tifc iit es eine geoiffie Genugtuung, bofi bei
6uit ofle Runft ber 9/tiffionsleute ootlitdnbig uariogt
$otte. Unb er lteft fi$ im etillen, bofi $nbu unb
Q3cpc $bem bur$ ben f$nef,ten €ob i$reo Sinbes nun

ein fiir ol[emo[ obgel$te&t iein uriirben, ,,€$tilien" 6u
perben. 91un fonnten iie eo ic mii $dnben greifen, bafi
bet 6ptt ber €lriften fo urenig t1ellen tbnne oie bie
Sufigeiftet unb urie 9lto$cmmeb .. .
{Bie erftcunt iit er cber, roie nads etwa 6et1n Eagen,
tut3 ncd2bem Q3opo $bem oieber ino 9orf 3uriidgete$t iit, Q3abc $bem in Gegcnurort o[[ fleiner QSeruronbten er6dgll: ,,%Io i$ unterurego ppm eobe meines
flinbee t1btte, woIfte mit pot 6$mer6 bao $eq bte$en.
?lto i$ ober oetnal1m, bc$ unfer 6uir ouf bem €$riitenfrieblof beerbigt rpotben [ei, mu$te id2 tro! meinem
gto$en $er6wetl bie $dnbe folten unb iogenl 6ott fei

9cnf l 9tnfi itlr nid2t mit mir be fennen, bie Gerneinbe
€ltiiten ift bie Gemeinbe bar Siebe?" {Bie fdtte
iie unflem Sungen ionft beerbigt, olo ob et urirtti$
ilt eigen Sinb odre ! ?lnb $nbu fbem betennt mit
Stdnen in ben 9lugen: ,,@eitbem bin i6 nur fem
Sun[d2e meines 9??cnnes folgenb in ben tculunlerri$t 6ut 9tjoniaf gegongan. Qlber nun mu$ mein
$er6 €$till roetben,9enn, urp mein 6uir ift, rcill oud2
7l
bet

id2 linge langen, roo er begtcben liagt,

rcitt au$

id1 be'

groben iein,"

fi$ eSopc 9llita cuo bam $ou[e unb
ben Ropi. Gr llotte geboc$t, Q3opa fbem piitbe

{Bortlos f$tei$t

i$iittett

onbers reben, gon3 cnbers. {Banigiteno $iitte et, %apa

?lilo, in

flotd2em

$otl gcn3 anbers geiptocfen

I

$iit Q3opc 9l,ti[o unb feine $rou ift eine bble,f$wete
$eit ongebtoc$en. Oet breiid$tige $itel unb ber neun
9ltpnote clte Rodmon nelmen oon €og 6u tag ob.
Q3cpc 9llilc lie$t oudl, bo$ ao mit feinen 6iit1nen
fd2timmet unb icflinrmer pirb. QSei €cg unb 9lo$t finb
bie Gltern oon ben beiben Rronfen in 9lnfptu$ genommen, QSolb peint bet Rleine, bclb icmmert iein
dlteter Q3ruber. QScpc *tilc tomnrt in nitflid2e 9lot.
{Bol[te er bod2 in ienen Scgen mit uielen onbern
9?lengfotipetn einige Sogereiflen peit oon 9/tengtotip
enlfetnl, eine beitimmte 2It! {Bcffetf$lorgen fcngen,
bercn $ou! in tlo$em $reiie fie$t unb uon iebem ootbeifolrenben €linefenbompfer mit teurem 6elb be3ollt
uritD. ?[ber er fonn unm0gli$ fort, obooll et in bedngitigenbet Gelboerlegen$eit ift. Rein Rbrnlein 9Reig
fann er faufen. Q3on fieiner 9l'lutter, bie fetbft eine crme
{Biture ift, mufi et fiir iicl; unb ieine $cmitie 9leis erbitten.
{Bd$renb ber f$ureren RrcnfleitoSeit $oI et eines
ncd2ts, urie er gagen 2lorgen in einen tei$ten 6$tcf
gef<rtlen iii, einen fonberboren Sroum; Ptitglid2 liet1t eq
roie oon oben ein Q3rief 6u i$m $ercblintt uttb iISm geno
IL

€tio gerid;iet unb trdgt bie i$m toolfoedtouten 9d1tiltE:l;ge ieines uot oiet $ofren ueritorbenen Q3lubers
$o!onn. gteugiedg Dffnet Q3apc 9lti[a ben QSrief unb
beginnt 3u leien: ,,e,a1 bo$ unietm Q3rubet Gtifo (a3cpc
fllila), er m0ge on feine 6eele benten " Roum $at et

ben etften 6o$ 6u €nbe geleien, oitb er butd2 bcs
{Beinen fleineo breiidftigen Q3iibleins, boo neben ilm
liegt, oom 6$tafe oufgeoedt. QBei €ag unb 9tod2t
lie$t er nun bie [d20nen, oo$lgefotmten 6dyilt6tige
ieineo Q3rubet $ofanneo oor fid2: ,,6o9 bo$ unferm
Q3tuber GIi[o, et m0ge on leine 6ee[e bentenl"
Rein 91tenfd2 im 9orf nennt QSopc 9llitc mety bei
feinem fd2Onen Gftiitennomen ,,G[ilo". 9[u$ iein mo$ommabonifldler 9tcma ,,9llotiaib"

fait

getoten. 9tuft rnon

iil

tdngft in QSetgefflen-

ifn nid;t ncd2 9cicturei[e

bai

fainem Q3cterncrrrcn,,Ecpo lllito", gebtoud2t mon ge-

oiilntid2 feinen $eibenncmen ,,719a6",9{ber bei feinem
Erubet $o$onn"iit er immer no$,,bet Gliic": ,,6agbo$
unflerm QSruber Gliflc, et miige cn leine 6eele benfen".
Soo g<ibe QSopa 9/tilc bctum, urenn et bieien €tcum
unb biefes aine Etiefurott ous feinem 6ebdd2tnio ouoInid2en f0nnte ! %ber immet uoiebal mu$ et on ben
€toum benten unb bas {Bort itebi mit uncusltif$lidler
$lommenid2rift oor leiner 6eete.
$n ben lcngen bunflen 9t<i$ten beo {Bc$eno bei
feinen id2oetfranfen Sinbern beginnt Q3apo ?/titc aum
eritenmol iibet fein 3uriidgelegtes Seben no$3ubenten.

la
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$n Q3opc 9ltitos friibeifen unb teb$altellen $ugenberinnerungen ge|0ren bie Opferfeite, bie feine 9\,ultet,
$nbu Solcnn, olliriftlid2 ifretn Oongiong (Suftgeilt),
mit bem fie olo QSolicn (goiofpriefterin) uetm<illl! rcat,
gebra$t$alte. 6o oft iie ilre n Oongicng be r boiatifld2e n
6ilte gema$ liittette, bta$te lie 6ugIei$ bem 9toben
€omcnggong*) ein Opfer.
91o$ ftinberoeifle freuie li$ \Lgas, urie QSopo 9ltilc
mit feinam faibnifd2en $ungennomen $ie$, immer ouf
biefe Opfetiefte. 6ob es bo$ on ienen Sagen iebeomcl
oom Opferlufn gute $u[pei[e 3um 9teio.
Unuerge$tid2 bleibt il2m cu$, urie flein Q3oter eineo
?fbenbs oom 9orf in bie cbgelegene $etbfrilte 6uti)dte$tte unb fleinet $rou ettlltle, er wolle [i$ mit a3cpa
$coited unb nod2 uielen onbern Qieruccnbten ber neuen

*) 9tcben Somcnggong iit Der €frenncme eineg oeriiorbenen
9legiernngobeomten, mit befien 6eele gnbu gofcnn in geoifiem QJer$dltnio itonb.9ie 9ajof unieridleiben 3roiidlen ,,bolian"
unD ,,bobe@o" (beiie {Borie gier ots Q3erben gebroud2t). Q3otian
gelqie$t mit

9ilfe eines Suitgeiites, Oongicng gencnnt. gu

bobeoo btcu$t mon bie $ilfc Der 6eelen ber glbgeidtiebenen,
bic au i$ten Seb3eiten 9/tc{t rrnb Qtnlegen gcnnifen goben. Q3enrilt bie 9Solion (boiofifd2c $rie itcrin) Dic gilfe Dct 9cngicng,
io bebient fie [id2 bobe i berOongiongipr<rcfc.Q3ci ,,bobeoo" tlitb
geo6$nlid2 bie mcloii[d;e @prage berriigt. 9Ilorrc!e Q3c(ion (9ojcfpriciterin) bie mit einem 9ongiongue rmcif ltiil,tannaug 6ugleig
,,bebewa", cls 9?lebium ber 6eele eineo 3u Seb4eiten gro$en
unb beriifmten 9)rlcnnes pirfen. Rronfc trlo$cmmebcner uretben geoifnlidl mit 9ilfe pon bctlo (mit 6eelen oor oielen
$cfren geitorbener mdd2tiger 9lt<inner) be!cnbett, Die geibnii$en
9oict mit Sitle ber 6cngiong.
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gtetigion ber flBeifien cni$lie$en. $nbu $olcnn g[cubte

gtaunen
cnf<ingtid2, fctld2 gell|rt 6u!oben. $n frogenDem

btieb ibt betfltunb ollenftellen unb ifte buntlenQlugen
ttcten peii cus bem fdlmclen 6e[i$t $etoor' Qlbet un-

baiut pct bomols QSapc $o$onn fortgefaften: ,,$$
mb$!e, bc$ rcit a[[e miteinonbet €ftiiten Petben." {Bie

:,

,5

upn einer Gifti$tonge gebiffen, fulr bc $nbu $ofonn
cuf : ,,{Bcs fd2oalt bu bc fiit tolleo $eug? 9oft pobt im
gotf 3u oiel gleieoein getrunfen? {Bit unb €ltifien
urerben I $in i$ nid;t eine QSolian unb ,,bobeoo" fonn
i$ cu$ l$o benfftbubennlin?" . . .Qlber8cpc Sofcnn
uror ntidltern, gonS nii$tem. Oboo$t i$n $nbu Solonn
cn ienem gtbenb mit 6ift unb 6o1[e tiberfl$rittete, fein
€nt[$lu$ blieb feit:,,Senn bu ni$t oillft, bann mcd2e
idr mit ben Rinbern ben ?tnfong !" . . . ,,Ou mit ben
Rinbern !" fcu$te i$n $nbu $olonn on, bie oon i$rem
9/tonne ni$t geur0$nt ulor, bo$ et i$t oibarfpro$.

;;

,,{Ber

lct

bie Rinber geboran? {Ber $ot fie

mit

feinem

lot iie geititlt? 9u obet id)? . .
tlabe
i6 au antld)eiben, benn idl bin
llbet bie Rinbet
gllutletl"
6$[ie$Ii$ einigten fie fid2: {Benn 93apc
i$te
cbiotut
€ltiit oetben oil[, lonn et mit ieinem
$o$ann
6o!n
rilteften
$ofann getaull petben. 9lber Ugcs unb
9/loneng follen in ber Gepaft unD bet
6$oeitet
leine
9teligion bet fllutter bleiben.
6o fcm eo, bo$ bei bet gto$en gaufe in 9ltengfotip
im fcfre 1909 oon ber $cmilie 93opa $olonn nur
!3opc $ofcnn mit feinem d[teiten 6o!n in bie Gemeinbe
cufgenommen tuetben butfte.

Q3lute gend$rt? {Ber

$nbu $o$onn t1alle mit teinem Gebcnten boton gebadlt, fi$ einmal uon Der clten 9oiofte[igion 3u ttennen,
oboo$t fie 3ugeben mu$te, bo$ bie 9leligion bet QSotudtar bie 9oiof um $cb unb 6ut bringt. 6ie letbll[ebte
ic mit i$rer $amitia in Den bentbat dtmlid2ften QSerfdttniffen. $!t Seban brc$te iie in einet elenben $elbbnlte U. {Bct ber Seio geernte t, mu$le 3uarft iltem
Ocngicng unb bem 9loben €cmonggollg untet bettdd2tIi$en llntoiten ein Opfet gebtcd2t petben.9ie Gt1tilten,
bos mu$te Snbu Spbcnn ilnen tto$ ofIem loifen, lotten
eo in biefem 6tnd wirtlidl gut. Unb oto fie oollanbs
mertte, bcfi cn iltem 9llcnn unb ifrerr dtteflten 6o$ne
bie 6eiiter, bie flie oerlcffent1allen, feine 9lo$e no$men,
tie| ibr $o$ gegen bie neue 9leligion merl,ti$ na$,
t1olte lie bo$ feft geglaubt, bie beiben mii$ten nun beftimmi franf petben. 9/lit $teube unb Gifet belu$te
$o$cnn bie 9ltengfoiiper 9otf[d;ule, uDn ber et fd2bne
Sieber unb fd2iine 6a[d;id2ten mit no$ $cufe bto$te,
9dltiebti6 putbe bos $et6 oon $nbu $o$onn io oei$,
bo$ fie iltem fllcnne ni$t me$t oibetftcnb, clo et iie
bot, bod; aud) bie clie 9taligion, bia ic nut forbete unb
bo$ nid2ts gebe, 6n oerlcffen. 9ie $reube iiber ein
uiedes neugefd2enttes Rinblein gob ilt ooflenbs ben
te$tenQl:nfto$, [ic{2 f$on im $cfte 1911 nrit ifren brei
no$ ungetouften Rinbem in bie GemeinDe cuine$men
6u [cffen. QSopa fllitc fonn iid2 nod2 gut ouf feinen
Couftog entflinnen. gamofs mo$te et eturc neun $afre
ge66$tl $aben. Q3on ienem €oge on nannte i$n fein
QSatar ni$t me$r Ugoo fonbem GIila, 6eine Q$roefter
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ffi€cufe

ben glcmen guitinc. unb
geboteneo,
nomenloieo QSriiberlein
nod2
erii
fleineo,
fein

urutbe GIio getcuft.
01it feinem QSrubet $olcnn $otte au$ GIi[c ?'lgco bie
@d1ute belu$t. fllit feinem Q3otet ging er ou$ tege[mdfiig in bie fonntdgtidlen Gottesbienite.6eine 9Jtuttet
btieb meiit bcfeim unD be$cuptete, bie $iitte unb bcs

iltel cllet
$reube bie Gemeinbe gelolfen latte, im 9o{ eine
$iitte 6u erllellen, btieb bie 9ltultet meiit bofeim. Ob"
oo![ bcs $oue mit felnet $enfter{oiigteit unD feinen
gllottentodnben metlr einer $etbftitte glid2, toct eo fiit
bie bcmcligen Rinbetbegdffe uon €tifo Ugco fet reine
$etb beoad2en 3u mriifen , %u$ ols ifnen 3u

Sotoft.

$n ienet Seit lotte et ouf feinen

Q3tubet $o!onn,
Q3<rnbiermafin
in
Sefrerfemincr
ber batb barcuf Dco
rid;tigen
6toI6,
belu$te, einerr
$teiIid2, olo i$n biefet
Q3tuber
in
fpriteren $clten [o oft etmopnte
fein rittefter
unb ilm ino Gemiffen rcbete, ocrurcnbelte iid; biefer
6tol3 in gtiilenben $cfi.
gludl feine Ronfirmotion iit Gtiic Ugao nod2 in beut[i$et €tinnetung. $u cd2t $ctten fie miteinonber ben
6[cuben befonnt. 9[ber on biefen €ag unb ieine 6e'
liibbe, bie et bomols tot, oill et nid2t benten (15. 9tpril
1,927), godl unoillfttlid2 mu$ et fi$ unD iein Seben
mit bem Seben beret oetgleid2en, bie mit i$m on ienem
€oge tonfirmiert porban @oren. 6ie ol{e, clte finb in
nreit befferen Q3etfriltnifien ols et. 6ie oIIe laben eo in
ben 6e!n, etf $o$ren 3u eturoo gebt<rd2t. ... 9iut er i[t

tt
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ffi

d2ritttein ureitergefommen. gm

Gegenteit . . .
Ob ooft QSopc $bem bodl ni$t fo unred2t $olte mil
leinem Sod oon ,,6otteo 6QgQn", bco QSopo 9ltilc in
tielftet 6eete oer$a$t urct unb iit? . . . Unfinn, Uniinn.
. . . {Bode, ni$to cls leera {Botte . . . €s gibt io gor
feinen 6ptt ... Unb es __ bctf oud2 feinen 6ott
geben . . . 91ain, fiit QSopo 9ltitc borf es feinen 6ott
geben,

fonit...

Scum $otte er ben 6[cuben befonnt, toum pct et
tonfirmiert, itieg et onkifilicl2 eineo Q3efud2es bei mofcmmebcnif$en Eeroonbten in banr uon ?/lengfctip oiet
6tunben entiernten 9orf 9iomporon bet 91od2t in
bco $cuo eines fd2Dnen, iungan fl?o$ammebanermdb$ene Q3aic, bco et fidl no$ eigenem {Billen 3u
feinem Seibe ma$le.9ie €ltern Deo 921<ibd2ens $otten
ni$ts oeiter gegen bie Eerbinbung ein3uoenben. 9odl
6roongen fie €tifa Ugoo 9ltolommebonet 3u oerben.
glnbemtcgs um bie 9llittogs3eit bto$te iln fein
O$wiegetootet in bie CItestib (mobommebcnifcl2es 6ebelet1ouo), uro fi$ uiele ber im 9orfe befinblid;en 92lo$ommebcner ainftellten.91od2 feute mu$ €tifo Ugco im
fti{tan tibet fein bcmoligeo Q3erbliifftfein unb Otaunen
tti$eln: 9er mof cmmebanifd2e Songf utu (Eedtetet ber
mofammebcnifld;en 9leligion inr Oorfe) beitieg eine Ql:rt
Ron3e[ unb begonn cus einem Q3ud2 gu [efen, oon bem
€ti io Ug co oud2 tein 6tatb eneul 0r tlein o e$te$ en f onnte.
9lud2 bie oielen Xllotlamme bcne r, bie mit €tifa llgas ouf

bem $ufiboDen fafieq oerftcnben nid;to, rein nid2to.
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Unb Glif<r Ugao mu$te nut immet urieber uom Scnglutu
3u ben cnureienben 9??o!ammebonetn unb oon ben 9210'
f ommebcnetn 3u bam ponglufu f$cuen' 9ie[e 9[rt uon
Gottesbienit toot i$m ganA neu unb unbegteiflid2.

Sie erlei$terl $otte et cufgeotmet, olo betSangfultt
enbli$ fein Q3u$ mit ben ilm fetbft unuetftcinblid2en

{Borten fd2to$ unb in bet uon ben 92tolommeDcnem gebrou$tan QSafump<iifpro$e (ein 6emifd2 oon 2tctciifd2
unb goiafiid2) ben ?Inruefenben befcff, im Q3crito ein
$ctbes Q3led2 (gemeint ift eine [eete Grbblbiid2fe, bie
ungefiifr 18 Siter fcfit) Soffer au fdl0pfen. 9{uf bem
Q3orplo! bet ?2testib mu$te ii$ €liao Ugcrs cuf ben
QSoben nieberlcffen. Eegietig urattete er bet 9inge, bie
ba Sommen foltten. g{uf 9{norbnung beo pcng$utu folte
ein 9llo$ammeboner ein rcenig Grbe. {Biebet [os ber
$ongfulu cus bern t<itfet$often Q3ttd; ntit ben unoer-

glac[2bcn-r et barous getelen $atle'
itdnblicfan {Borten.
legte et bie €rbe in bos {Boffer beo bereitgeftellten

E[edlee.

9ie gttof ommeboner begonnen nun mit gro$em €ifet,
Die $ouptlocre

ifm nrit einem fclotfen 9iofietnreifer

ob3uf$neiben. grrs ?2?eifer prrnbede pon einer $anb 3ut
anbem. Qllte onwelenben 92lo$ommebcner lalfen cuf
bieie Seiie totft<iftig mit, ifn 3um 9lto$cmmebaner 6u
9Jlitlelfen fei
mc$en. 8e$aupteten fie bod2, biefeo
ein gutes {Batf unb bringe ifnen ,,Oiinbenoergebung".
9et [e$te $aattelt om $interfopf ururbe if m oom pong-

ilr

$utu in l1bdllteigener Serfon abraiiert.

Ocura$ griff bet Scnglulu

urieDer

na$

[e

inem

QBud2,
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beiien frembe glusbtiide teinet bet ?Inoeienben oetpoor bet tdtfelfoften
ite$en ionnte. 9ic$bem et ein
bam in bem Q3te$
ex
uDn
nc$n,
getelen
@i$e
lrrtte,
{Bo[iet
oermifd2ten
Gtbe
etpas
mit
bereitftelenben,
unb befprengte Gtiio Ugas bonrit, bet oon nun on
cud2
,,9/lotfoib" $ei$en fotlte. Q3ei biefer Soufe folfen
uiele bet anurefenben 2tofommeboner mit.
{Bie fro! urot gllotfoib, c[o anblid2 biefe gtiinbli$e
€cufe ootbei mct, unb et patf$pubelno$, $eimtellten
fonnte.
{Beniger cnganefm uoor i!m, bo$ er botcuf no$ ein
bis gure i Sod2en [emen mu$te. €r follte uon. ben unuetfemen' Unb
itanblidlen Sorten einige e,o$e ouorcanbig
Gelernten
frogte, fonnte i$m
olo et nod2 bem 6inn bes
geben,
Son
niemcnb 9fnturprt
ienen orabifd;en {Botten
in
iit cudl nid2t ein ein3igeo ieinet Grinnetung gebfieben'
Gtn pcctmo[ putba QSopo 92ti[o au$ oon ben Eet-

$rou om $teitcg mit in bie 9llestib
genDmmen. Getu0$ntid2 ober uerbro$te et bie $teitcge
uronbten feiner

mit ieinet $tou cuf bem 9leiofetbe.
6eine €ltem, bafonbeto fein Eotet 6iimten i$m nid2t
tuenig riber fleine oufier ctter boicrtifcf en 6ilte ite$enbe
eigenmA$tige Eerfeirotung unD nod2 mefr bcriibet,
Oo6 er ?ltolommebonet getuorben toot. 6ein Eotet
rotttn itn fiit$ten mod2en, 6ott petbe iln frit feine'
€teulofigfeit fttofen. 9lbet tein Gotteogerid2t oar iiber
ifn gefomman. 9Ic$ einigen $c$ren gebot i$m !3oict
eln g€iunleo 2kibc$err, bie tleine glli[o, bie $eute nodl
leinJ einaige €tinnetung on fleine $rau unD on fain
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9llo$cmmeboner geoeien. Unb feinet llber6eugung ncd2
tein f$le$tet. genn oll bie iieben $c!te tcng $ctte er
feinan ein6igen Q3ii[en 5dlroeinelteif$ iibet feine Sippen

gebta$t.

gltcn$mal tsolte et flogcr eine geoiffe 8u[t oeripiitt,
ben $olcm, biefe eigenortige 9tetigion, in ber mcn leben
fonnte pie mon woI[te, ndfer tennen 3u fetnen. fllit
feinet $tcu, bie in Qlmpntci, bem gto$en 2lolammebonerborf, uiele QSeroanbte$otte, bie fdlon beo 0fteren in
glletta geoelen rocren unb nun oolt 6tot6 bie oeifie
$obiimii$e trugen, fcm er iifters in fiefe bomeiif$e
godlburg beo $oloms. QSon ben 6at1hei$en $obii, bie
mit feiner $rcu Q3cio oetponbt u)oten, tlollte et itge nbael$e glufttdrung erfolten 3u t0ntren. 9[ber fie otte
oufiten fo uoenig wie et fetbft. {Bol2l tonnten fie mon{e
Rotonfpriid2e cuonrenbig, Qlbet uon benr 6inn Der
fremben Sprte frrtten fie [o oanig airre 9lfnung uoie
Q3apo 9llila.
{Io$ 9llengtctip urot QSopc 9)litc in ienen $ofren nut
ie[ten getommen. 9enn unter ben 6otlkei$en G$riften
bod fonnte er fidl nid2t melr ulo$[ lubfen. Ooo Q3egegnen mit iebem €$tiften toot ilm onfdngti$ oie ein
peri0nlid2er QSotururf. $m oierten $o!r feiner Gtlewor er
ober ge3oungen, me$rcte 9Dod2en im 9orf 6u bteiben.
6ein QSater lcg fd2oet ftcnt bmnieber. Oburo$t $opo
$olonn ein ,,gulet" €ftiit geoefen oct, mu$te er
f{tedtid2 leiben, bie enbtid2 bie futd2tbote 9g[entarie
ift $erit0rungorcetf uollbtad2i fotte. 9iefe €tinnerung
8l
Stbnle'Degelet, Sampfunb gieg. o
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an bos fd2oere Saiben feineo Q3otets beleftigle immet
lriebet ouf6 gieue QSopc gllilco llbet3eugung, bo$ eo
teinen 6ott gibt. ?Inbernfollo $dtle er fi6 bpdl nber
leinen QSater, ber in gefunben eogen ieben Oonntcg in
ben Gottesbienit gegongen ruct unb mit bem $eibentnm in feinem $eqen unb in feinem $cufe griinblid2
oufgetdumt $a!!e, etbcrmen miiffen. %uel Snbu
$ofcnn urot bet €ob i$reo ?)trrnnee 6u einem grofien
6tein bes ?tnitofieo geurorben, iibet ben fie ia$tetong
nid2t ltniiberfommen tonnte. Unb es tcm in ben folgen'
ben $o$ren iifieto oot, bafl fie ni$t me$r ureit bauon
entfernt oor, $nbu 9Jtilo in feinet Q3e$ouptung bei6ugleligionen gleid2 feien, bas $ei$t,
ftimmen, bo$ clte
teinen

Sad

$dtten.

9t1e bie 9hu!!er uon

gltilc

nod2 fiebenidfdget

Gle im

$i[l'
ipie Rlaine gleid; mit fi$ no$m, urot fut $opo 9Jrtitc
ou$ bet $o[om obgetan.
qts ibn bamols fein Q3tubet $ofcnn, ber boe Oeminct
in QScnbiet be[u$t unb eine gutbe6o$lte 6tel[e $otte,
emitti$ etmal1nle, in bem fd2ne lten €obe feinet iungen
$tcu Gotteo 6erid2t ertennen 3u urollen unb i$n cufforbede, piebet in bie Gemeinbe Sutiid6utelren unb
feinen $efltrit! 6u bewuen, t1olle et i$m nut mit etnem
louten, fd2ril{en !c$en gaontoortet. Unb oanige
gllonote (1924) bctouf iicll et fid2 in €oliu boo $eibenmdDd2en 6imi unb mc$te iie 3u fainem flBeibe. 9{[s er
fidl abet mit biefet feiner $eibnifd2en $rcu in 9Jlengtotip nieDerlcfflen ooltte, ftrdubten fid2 bie $eiben
3ureiten {Bod2enbett itorb unb Dco neugebotene,
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toitbe Gle Ungtiid ins

9orf tommt. 6ie urollten Ugoo
9orf ncc[2

3uringen, ein 9d2rcein 6u ld1lo$ten, um bo6

guter cftet 9ojcfiitte mit Od2meineblut reinigen 3u
lofflen. gc es cber pcpa 9l]ilo eine Unm0glidsteil roat,
bos 6e[b fiir ein teures 5d1wein cuf3utteiben, gcben fid2
bie $eiben cud2 3ufrieben, clo et fidl fdllieblidl bercit ev
tliitte, einige $nbnet 6u einem 9ieinigungs- unb 6ti$neopfer id2tod2ten 3u rcol[en 6p ururbe Q3opo fl1i{o geApungen, fi$ eigenttid2 gegen ieinen {Bi[[en, in bem
feiner 9llutter oon i$rem <ilteiten 6o$ne So$cnn eritellten $aufe, oon bem leibnii$en $ongfutu mit 6imi
cuf $eibnif$e {Beife irouen 3u toifen*). Unb cls er mit
6imi in i$te $eimal €otiu 3unidtefrtc, ourben iic bort
nieberum uom bortigen Songl2ulu mit $rifnublut bcitti$en unb no$ olter gojotrrrt gctraut. 9anrit por
ber fllofammeboner ,,9?lcrtfcrib" ein frir ollenrol obgctatt.
Q3on Otunbe on ruot Q3cpo 92tilo bct $eibe ltgoo.

9o$ bie 9llengtctipet Gfriftengemeinbe

gcb bcn
$ofonn [iei3 iicl2
ni$t abfl$teden, i$n immet roiebet mit Q3defen 3u ermcfnen. ?[bet pon Q3cpa 9]lilc gtitten clle {Bpde [iebeoollet €tmc$nung ob oie 9legenhopfen oon lScncnenbldttetn. €in ftarteo $o$r, ncclbem er [id2 mit 6imi oer$eiratet $otte, ftatb fein Q3ruber $olcnn einen id2nellen
Q3etirrten nid2t auf.

9lu$ fein

QSrubet

€ob.
9ludl iein jiingerer Q3rubet €lic p<rr inSoiid2en f ercn-

*)

6ie$e

in; ,,gie 6tarfen

3urn 9lcube" .god23eit.
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mit innetet 9lnteifna$me Den
Ronfirmcnbenuntetdd2t. %ber oIs iiingeter QStubet

geulod)fen unb befud2te

burfte unb fonnte er Q3cpa 9ltilo nid2t oiet fcgen. Umio
tteuer betete er ftit i!n.

fllifc gl<rubta bie

Gebete feineo SruDero
rocr
er oon ber flBedtofiglloben.
ni6t n$tig 6u
$ubem
uoll[t<inbig
iiber6eugt.
bebeie
feit ber
$nbu $o$onn, feine g&ullet, bie feit bem €obe ieiner

9od2 Q3apc

etiten $rcu gllilc au fid2 genommen $otte, $alle i$n
[$on oetfl$iebenemol bctum gebeten, ift boo Rinb gott6
6u ibergeben. 6ie t16tle geme gefe$en, oenn biefleo

ilr

mutterlofee Gnfelfinb in bie 6emeinbe oufgenommen
92lito fotgte, bourorDen rodte. 9o$ feine 2luttet
gegen $atte QSopo 9llilo ni$te ein1uwenben. %bet ge'
touft perben bu{te bie Rleine nid2t, fotonge er olo ilu
feibli$er Eotet eturos 3u fogen lctte. OooRinD, boo ncd2

ftr

mo!ommeDonif$er 5itlemit uier6ig €cgen uon ber $tcu
beo Scnglulu befd2nitten potben urot, fol[te 9llo!ommeDanetin bleiben. O, et uru$te nut 8u gut, bo$ et mit

biefet glnotbnung nut faine Eerod2tung gegen bco
€lriftentum 3um 9lusbtud bringen po[[te.. . .
$c, nun $otte

Q3cpo

9/lilo 8eit, oiel, oiel $eit, iiber

iein Seben no{3ubenten. Cog unD 9tcdlt iit er but{ bie
Rrcntfeit feiner beiben Jlinbet $itel unb Sortmon, Die
i}m 6imi geboten $ctte cno $oue gebunben. gie llbermiibung, bie glcd2turo$en unb bie 6otge n um bia oon €cg

l$w66let uni elenbet perbenben $iiblein felen
innerlid2 metlr 6u, olo et iid2'o felb[t eingeftelen oill.

6u trog

ilm
84
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6$Iie$ti$ oiberftegt er feiner gtou nidlt tnelr, toic
fie ifn oiebergott bdum bittet, bodl mit igr Die Rinber
ino ?Jtiiiionsl1ous 6u bringen.
€ineo 9Jlorgeno ltellen [ie ouf ber tleinen Rrcntenuercnbo bes gltiffionogouieo. 9ie Rronfgeit f <rt bie beiben
Q3 iibte in bis
3ut Unf en nlti d1teil en!fte [t. O e r lteine, elo a
neun 9ttonote clte J?ortm an, beftegt nur nog cuo gcut
unb Rnod2en. 6teid2 einem pelten Q3himlein ldgt er
iein miibeo 3?6pilein bldngen, in bem bie gtogen eingefal[enen Qiugen meiit gefgtoflien iinb. gtur gin unb pie-

ber bliden fie in lilflofer €rcudgfeit cuf. gie Qhmgen
unb Q3eind2en fiingen lebloo gerob, finb aiofclt unb tpie
cbgeftorben. @ofort fagen bie gJtiffionoleute, bcfi bent
ctmen 6eig0pfgan nid2t megr 6u geLlen iit. S<ifrenb
bie 9ltutter ben flainen Rortmon in iDrem bunten Unrf$Lagtu$, boo iie cuf ber ainerr €cfulter 6uionrnrengebunben $at, trogt, fot ber QSoter
fcinen breijdgrigcn
$ilet oul bem ?[rm, ber por 5gwdc01e nid2t mefr inritanbe ift 6u getlen. gitet rncrd2t einen eturoe goffnungserure denberen €inbrud clo [e in t{eines Q3riib et[ein, Qlber
ulie et 9/lebi3in fgtudcn fo[[, fcnn er fie nid2t linunterbtingen. {Beinenb t[cgt et iibet 5gmerSen im gafo. gie
2tiffionoleute tun an ben beiben, bem €obe uerfo[lenen
Sinbern, urco fie fiinnen. elugben beiben Gttern urollen
iie ?Ir3nei fiir. itye fronfen 5eelenrcigen. 6imi, bie ?ltuitet ber SinDer, gDrt bcnfbct ouf iebes gute flBott. {Die
obet bie 9/liiflionoleute mit bem QScter ber Jlinber oon
Gottes iud2enber Siebe reben, legllig fein unfr0lligeo
efi$t in finftere gclten unb tpenbet lidt tge{idS ab.
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gibt eo teinen 6ott. Unb urenn es einen gdbe,
ift eo nid2t niitig, bc$ er i$n fu$t. ],lnb oenn er iln id2on
fu$te, nie rui(t [i$ aSopo 921i[o oon i$m finben taifen.

$iit iln

$n ieinam eto!
bc$ feine Rinbet au$ ot1ne bie $ilfe Gottes gene[en
tbnnen. 6inb fie bod2 boo leltemol cud2 felbit uriebet
meint er es er6roingen Eu f0nnen,

geiunb geoorben.

9ot $et6 mii$te fi$ einem oot 6d1met6 im

Seibe

umbrelen, tuenn mon bao unfcgbore Seiben ber beiben
Rinberlein, bieies tcngfame 6tetben, mitanfe$en mufi.
?tngefid2to biefeo entfe$li$en Seibene toitb cu$ bos
$et68opo gllitcs oei$et unb rceicfer. Unb oit toiinfdlt
er im ilitlen: ,,Qld1,tbnnle id2 bod2 meinen Q3iibtein bie
Ouclen unb 6d2met6en obnellmenl"
6on6 unoermittelt frcgt eineo $,ageo $ilet leinen
Q3oier,,{Do ift ber 6tofioctet?" Q3apc 92ti[c ift bttt$ biefe
Rinberftoge ni$t oenig rtbettald1l, $ol bo$ bet Rleine

feinen Gro$octet nie gefcnnt. €in eigencdiges Geftifl
beuntu$igt Sopc gltifo, urtc et in bie grofien ftcgenben
$?inbercugen fdlcut. Unb er ontuoodet tut6weg: ,,6eitorben !" Qlber bos Rinb pilt fidl ni$t 6uftieben geben
unb forfd2t peiter:,,6o9 mir,tuo iit iebt ber 6rofiuctet?"

QSopo 9??ilo mit unii$eret Otimme
unb f$aut oetlegen auf bie 6eite. 92tiibe icl2tie$t boo
Q3iiblein bie Slugen unb uriinfd2t: ,,3$ mbd2ie 3um
6ro$ootet !". QScpo ?Ililcr fd2iittelt oemrunbed ben
Ropf : ,,{Bctum mu$ ber QBub fotd2 urunberlid2a $rcgen
flelten?" Unb feine flluttet ftcgt itounenb in bie 6tille
lineinr ,,{Do!et ureifi Dco Rinb etpos oom $immel?"

,,flm $imme|",lagt
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6ro$mutter, ffnbu $o!onn, fleuf3t ous tiefitem
$eqenogtunbet ,,QI$, t0nnte mein €ntelfinb bod; bcgin
SDmmenl"

€inige 9cge baroul ltilJt, bce Gnfelfinb in einen
ftcmpfadigen $uftanb. 6eine 9llulter ift ber feflten
Ilbet6eugung, bag gitet nun oDn bblen gey.en geptcgt
uritb, unb f$idt ben Q3oter 3u einem c[ten geiben, ber
im $e[i$ gutet, bie $eyen oe*reibanber gouberflprrid2a
ift. Qlbet fein 9leisousitreuen, fein gauberflprug fcnn
$etlen,9ie Srdmpfe negmen immer meft cn geftigteit 6u, Unb bie pcufen urerben fiitSet unb fiirSer. gn
ber grofien 9lot rufen fie genni Q3ubbo unb igre 9/luttet.
€nbtid2 gelt Ecpo 94ila oud2 ino 9/tiffionofouo. 9c ber
Sucn cuf ber 9teife iit, bittet er bie gtionio! um ifre
$itfe. Oie 9tionio! iieft ouf Den etiten QBIid, bog boo
Siibtein im 6terb en Iie gt. 6ie bittet Q3crpo 2lilo :,,{Biflft
bu bi$ in bat eobaoftunbe beines Rinbee nigt 6ott
fiberyeben? $iitllt bu benn nid2t, mertit bu benn ni$t,
pas bit 6ptt burd2 baoSe iben beiner Rinber f<rgen urill?,,
9I[s 9fntnrod et$tift lie ein trogigeo 6groeigen.9c legt
fie bem Q3ribtein bie gcnb auf bie mit fottem €pbeel$ureits bebedte 6tirn unb fprigt ifm trtiftlid2 unb [ie beooll 3u;,,$e$t bouett ee nigtmetlrlange.Q3otb, bctb bift
bu erltift l" 5d)werct uni [d2uoeter urirb ber ?ltem bee
S?inbes. 9eu €obesfompf beginnt. 9ie 2lutter oeint
Iout ouf. $nbu Subbo flpridlt ouf fie ein:,,9u borfft nid2t
bein iterbenbee Rinb onfd2cuen l" 9er Q3ater fcili boo
Q3riblein in ben ?ltmen. @eine 6togmutter unb bie 9lionia$ $olten bie 3udenben, erfoltenben gdnblein. gie
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glionia$ bittet bie Gto$muttet unb $enni

ibr

lie

Q3ubbo,

mit

enlfliet1enbe 6aele bes Sinbes in Gottee $dnbe

gltem bes Rin6r befe$ten,9tcd2 bem ,,Qlftren" teifit bet
bes ob.
Scpc fllilo finbet etit miebet {Borte, urie et ouf feina
$tau fd2cut, Die einem btitten Rinb$en entgegenfie$t'
foit botid2 ldt1tl et. fie cn; ,,$incus bu, $inouol @d2ou
nidlt ouf bain iotas Rinb, bo$ bein Rinb teinen

ic

6$aben nimmtl"
dlbet $enni Q3ubbo unb bie gltifiioncrreftcu fpted2en
ben Gttein giitli$ 6u: ,,Go ift nid2t n0tig, bo$ i$t eud2
Dot eurem toten Sinblain fiitd2tet t 6ott urill eu$ oon
biefet $ut$t befteien. 9tdl, bob itlt eu$ bo$ in ieinen
@epb iteller, urolltet l"
Oer gol bes Rinbes fot iibet QSopc 9llilo $ur$i unb
6$reden gebta$t. €r, bet fid2 immet mit [autan

in $eibe, tein 9ltolomnre'
fi$ fiir feine $tcu unb ilt
toten Q3iibtein nc$ !eibbem
oot
J?inblein
oetbenbes
nii$em Glauben fiitd2ten I 9/lit einemma[ merft er, bc$
er felbft bod2 ni$t getr iibcr fein Seben iit, bo$ cnbete
%td$te fiber ifm unb ben Oeinen ftc$en I
Gtft tcnge, nc$bem bie glionicf bta $iitte oerlcffen
$ol, ettleb{ et fid2. €r urilt 3ut €iite $incuo unb beginnt
qnit ftctten, ongftgeneiiu ocnfen. {Boo ift bos? . . .
ieten Qlugen blidt et in bie blenbe nbe $etle, bie 3u ber
ge0ffneten $,tu tlercinltutet .. . €in namenloieo €ntplen iiberfdtlt i$n: 6ott, 6ottl id2teit et in ieinet
6eete. $lD!tt$ mei$ et, ba$ 6ott tebt. 6 elet1en $al er it1n'
{Dorten gebtiiite t $a!te, et fei

bcnet unb fein
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mit ben QLugen leinet 6ee{e? €r rcei$ eo fetbft ni$t 6u
fogen. ?Ibet nod; nie in iainem 8.eben $ol eine gtiifiere
Geoifi$eit leine 6eete etlhlft, ato ie$t' in bet €obesftunbe feineo Sinbes bie e ine G,ewi!,$eil, bafi 6ott
ift, bob Gr bie oitftid2fte {Bittttd2te it iit I
!ong, long t1ol i$n 6ott geiud2t. 9lun $ot er iln gegluooeid2 en me$t 3u banten . . .
funben. 9c ift on te in
91c$ ein poor Otunben ge f t QSopc 9llilo 6tt $ofep$
6ombc obet urie er na$ feinem dtteiten 6o!n 9tcguo
geo0lntid2 genonnt urirb, QSopc 9lcguo, bem dfteften
Gemeinbedlteften bet lll,engtolipet Gltiftengemeinbe.

filt uor feinem $aufe unb ftidt ain $ifd;et cuf, urie et uon Q3cpc 92tilc, ber
blidt
nc$. Gtftount
immet
mit obgeuronbtem 6efid2t on
uielen
$c$ten
ieit
i$m uotbeigegongen utdr, pl0$1id2 cngerebet oitb.
Unnillfiitti$ miiffen feine flei$igen $dnbe bie Qlrbeit
tulen tofflen, ulie er boo 9ln{iegen oon Scpo 92lilc
oetnimmt: ,,$$t $obt mid2 in benToetgongenen elf
$c$ten ol! erma$nl, mid2 oft in €mit unb lie be eingeloben, 3u 6ott 3utiid3utet1ren. Qlber ctle eute 98otte
iinb nidlt in mein $et6 t1ineingebrungen' {Bie leeret
{Binb finb iie on meinen O$ten oorbeigeitd$en. 9lber
nun ift 6ott fetbft 6u mir getommen. €t felbit. $itf mir,
bo$ idl oiebet in bie Gemeinbe cufgenommen perben
tann. Grbcrml eu$ ubet mein totes Rinb. Unb gebt
ifm ain Sld$lein ouf eutem $tieb$of. Go folt bei
feinem Gto$uoter beetbigt petben !"
{Bittig oerld$t $oiep! 6omba feine 9lrbait, um 93opo
Sofepb 9,omba
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flli[a 3ur 9iionia$ ino 9lliffionofcus 3u btingen ?Iber
bie glionic! ift mit i$ren Q3iiblein bei einam tuanfen
Rinb im l,lnterbo{. Grfi oie fi$ boo Sluge bae €cgeo
l$Iie$t,tet1rllie !eim. $n ber 9unfel$eit bet einbted2enben gflod2t fommt Sofepb 6ombc unb bteitet uor bet
glionic! bie {Brinfdle unb $itten oon Ecpc 9llila cus.
@ felbft $ot nid2t ben 97lut, in biefet 6a$e eine Gnt'
fd2eibung 3u ttefien. 9as ?[[tet llot itln bebdd2tig unb
ootfid2tig gemc$t. Unb ncd2 9cictctt iit et ou$ ein
oenig mi$ttcuifdll ,,9|lieflei$t iit'o QScpc f4ilc bod2 nid2t
io ernit !"
9ie gtioniab tdt $o[epf e,amba, bie 9lngetegen$eit
mit ben iltlelten €btiiten bet Gemeinbe 6u belpte$en
unb bctiiber 3u beten unb fd2lie$t:,,Senn eo Sopo 9ltilc

mit feinat gtiidtefr 3u 6ott unb mit feinet Q3itte um
flBiabetaufnabme in bie Gemeinbe oittli$ ernft i[t,
Dann ppf[en oit uns DDn gonAem $et6en botiiber
gJleinem Ginbtud

nc$ bflrfte bas fleine QSiiblein,
bas nun cuogelitten !ct, in Gottes $cnb ein {Betfuaug

fteuen,

iein, um bco ieitbem io feft ueniegelte unb oerid2lofiene

$er6 leineo Eotets ouf3ubred2en I Unb i$ meine,
einem flinb, bds on bem $er6en ieineo QSctero €ngeloDienite getcn $at, bii{en urit bce fteine $Idllein ouf
bem $rieb$ol nidlt oerwellren;'

3n bet $rilt1e bes onbern ecgeo fommt $apo flli{a in
Segteitung einiget dfteret €$riflten ins gltilfions$ous. €t
tegt ein etgraifanbeo GeitdnDnio cb unb bitlet lte$enlli$, feinen {Bun[d2 bo$ 3u erfiillen. ?[ud2 feine $rou
€imi bitte mit ifm um glufno$me in bie GemeinDe.
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Reines ber ?Inmefenben urcgt 6u oribetfpre $en, ' ''
Eis 3ur gllittogo3ait f<rben bie im 9orfe cnrueienben

€friften bem tleinen lStiblein fein lelteo QSettlein 3ttgegtoben, iebes
icmmenge3immett unb bcs Grfiblein

Gemeinbeglieb bringt ben ormen Gltern Eeio, unb oiele
$etfen mi! @ilbefindtein, bie Untoiien beg Q3egrdbnii[eo
3u beden.

6egen obenb, roie ber le$te 6olbglon3 ber 6onne auf
bem itilten gotf [iegt, ttagen fie beim Sciuten bes tleinen
6t0dteins benRinbe{crg ouf ben ftitlen€ftiftenftieb$of,

Unb ber etiie 8e$rer flprid2t in 6u $er6en gefenben
Sorten iibet bas $eilonbsmott: ,,Rommet ler 3u mit
a[[e, bie ibr mtibielig unb beloben feib !"
eogo botcuf, cm Oonntcg (28. Ottober 1928) e rlcilt ber
tleine Sortmon, beifen 6tunben ge6d$lt finb, in ber
glottouie ben glonren 8o6oruo. Roum ift ber flliffionot
mit QScpo $oaitett bcbeim, $ot oudl bet fleine Scamuo

cuogelitten. 9i$t neben feinem <i[teten Q3tubet urirb
er in fein leftes Eettlein gelegt (30, Ottobct 1928).
?tui bem $eimweg oom $riebfof flogt feine nun

Sinbetlos geurotbene gJtuttet: ,,QId) tljonio$, leit ou$
bet Rleine tot iit, ift eo in unferem $oufe eisfclt. gie

gon6e $titte ift oolt b0fer Geiiter l" 9c nimmt bie
giionic! bie falten $dnbe bet ctmen $rou unb trtiftet
lie: ,,erimi, 6ott tuilt bid2 oor c[[ ben b0fen 9ingen
unb Geiftetn, bie bu feitbem fiird2ten mu$teit, bel$ii$en.
6ott bot eu$ Lieb unb uri([ euet %oter petben"' Unb
6imi bittet:,,9u mufii mir oiel, oief ppn 6ott er3dften.
fldl pitl Eu $bm. %ber i$ oei$ ben flBeg ni$t." QSom
9l
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onbem trag ob tommi 6imi tdglidl mit $nbu $bem
3oeimc[ in ben €cufunlerci$t, in ber fi$ i$t eine neue,

gltorgeno perben bia beiben
fdl0ne {Bett erfd2tie$t.
gltittago ge$en
$rcuen oon $opo $aolte* untetrid2tet.
fie miteincnbet 3ut 9tionio!.
9er gto$a 6d1met6 $ct bco e init fo $atle $eibenQer6
gimis bis cuf ben 6runb oufgeriffen unb fiit ben 6omen
bee g0ttli$en {Bottes orfnc$mefdlig gemo$t, foba$ eo
eine uro$te Suft ift, fie 3u unterrid2ten. 9ie beiben
$touen, bie in ben oergonganen {Bod2en unb 9ltonaten
butd2 tiefeo, buntles leib gegongen finb, lemen ni$t
nur,mit bem Stopf, flie lcmen mit ben $er6en. 9enn
i$te $ergen oerlcngen nod2 €roit unb 8id2t unb 8eben,
pill.
bie ilnen €ufcn $e[us in tei$em 911o$e l$enten
beiben
bie
upie
l1eitige
6tunbe,
€s iit eine
$rcuen cm
empEaule
bie
miteinonber
flBei$nod2tofeit
leilige

i$m lle$t *opa 9ltilc, beffen $er6 ben gleid2en
$teubentag erlebt wie Q3cpo $bem. {Bie feine grou
9imi mit feinem S?inb 9llilc auo erfter €fe getcuft urirb,
neben

mufi er fid2 ein pcmmc[ mit bem $cnbriiden bie Qlugen
uri[gen.
$eitige 6tille u$t cuf ber no$ $unbedan 3d$lenben
$aftgemeinbe, bic in Diefer 6tunbe etwas uerfd2meden
botf oon ber faligen $reuDe oor ben Gngeln im gimmel
iibet bie oiebergafurrbenen 6$diflain, bie fo uiele fcfre
fong in ber $rre unb im €fenb ber geimatlofigf eit 6ugebra$t tsallen.9em $enn fei 9cnf, ber ofs Der gute
Sitte ben beiben QSerinten $c!r um $o!r in flud2enber
Siebe ncr$gegongen iit, bio bo$ er fie gefunban
b

atte.

fcngen.

6ol.,keid1en €oufSeugen ftelen bie beiben
in
bet
tonge
$tte gagangenen unb nun piebet in bie
fo

llnter ben

Gemeinbe glufgenommenen: Q3opc $bem unb QScpo
9ltilc. flBte ber 9/liiiionar im 9tn[d;{u$ cn ben $ait'
gotteobienft bie €oufe uotl3ie$en oilf, tritt Q3opo $bem
uot unb bittet ums {Bort, 6ein gonAet RDrper 3itted
ooc innarer €tragung unb $reube. Unb im qngefi$t
bet gto$en {Beilncd2togemeinbe eqdl1lt et, wie er
iollr6e$ntelang in ureiter Gottferna gelebt unb in fteub'
lo[er $rre gegongen fet. {Bie gtiidlid) et nun [ei, cm
Gebudotcg beo $eun mit feinet $rou unb ieinen
Sinbem ber Gemeinbe einuarleibt 3u urerDen. 9i$t
92

93

Scgebu$bliittct ou€ S0m00.

Qsongtof c

Riignle-O egeteu treftbitbet nod2 Gntoiitfen
oon !8. $ocobo (6.-8. €cuienb)'

ehet loit[

i6 !crtett. 2,8,eit bert'agebudT'
gtof
let

c Riif ntre-Oege
bldtter ous Eolneo. Eon
€ouienD).
t.-5.
$ctbleinan
$eber !3anb 96 6eiten, gebunben
gnf. 1.80.
$ier l2aben pil 3oei !3iid2et, roie fie uno bcfeim fiit

unu fntOii unb fiit uniare QSeteine beionbers begliiden: ouo
Dem tebenbigen 9llif f ionsIe ben ge f d1 rieben' io boi3
ulir Dies fllifiionoleben ntit ieinen 9t0ten unf $reuben oittti{
teiten t0nnen, Senn

pir

fie geleien

$oben, bonn fennen

pir

gsornepunbieineglotur,biegoiofen,Diefeibniid2en'mofonttieben 9lti['
meboniid2en unD 0ie $dittidlen, fennen oud2 uniere
ootfet'
olo
beiiet
uiet
fionogef$urifter

Snbu 8omin. oic tlngliidlidle'
Gt3<i$Iung ous QSotneo'

QSon

52 9leilenmit

9toIo Riif
QSitb

nie-IegeIet'

ern, f orb. Umldlto g' $reio 30 Sf g'

95ubbo, bie ScubetPrieftedn.
€q6ftung ous bet 9/tilfionsarbeit untet ben

Eoic RiifnIe-Oegeier'
2't.-l).€ouienb. Steio 40 $fg'
Goong. gilttfitonooetlcg 6' tt' F' 9'
p0n

gtuttgafi unb

QSafel

Oie Otafien

Eum 9toube

€r6dplung ous bem Seben eineo 9aiot

Sofc Riifnle,Oegeler
224 @eiten, lot6lreieo $apier, rnit cd;t Q3ilbtafetn
unD Soei fcbigen $eiclnungen nod2 Den Originolen
eines 9oiofd;riiten
Originoleinbonb ncd2 einem €ntmurf
oon {8. g c c o b o, Otuttgort

$reio je$t nur ?llt.

3.-,9r,3.75.

9llit ber id2tid2ten gnnigteit unD Dcr tiefen €mpfinbungofdt2igteit, urie iie nur Det grou eignet, eqdftt eine iunge 9ltiifionotogcttin uon i$rem €rleben im llroolb, oon ber 9teid2gotteoorbeit Der9lliiiion ouf Sorneo. i e ie o Q3ud1
totitiglid2

I

iit

ein f unf clnDer€beIf tein in De rg]rtiIiionoliterqtur.
9{ritt fiir Odlritt oirb Der Eoien ouf Der femen gniet geponnen, unter !l'lii$en, Sefcfren unb 6tropa6en; ooprlig fein
lei$teo, ioniern ein gelbiigeo Seben fiir bie, wetge iid2 in ben

entfcgungooo[[iten Oienit ieo gerrn ge[iel{t fcbent llnD Do[ ilre
9dtigleit bennod2 eine 6act cuf €rnte iit, icuon uermcg bie
€r6dflung ous Dem Seben eines goiof, Der iid2 bem geilonD
6um 9toube gibt, 3u *beqeugen.

$n,,lBieDer oirD'o {Beigncd)t" 1926.
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gtuttgatt unb
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